

#   ر را <br> 相期期 <br> ＊） 

الطبعة الثالثة
p 19 10－ヵ $1 \varepsilon \cdot 0$
( رخصت المنيرية العامة للمطبوعات بوزارة الإعالام هذا الكتاب


طبعه برقم

الالطبعة الكانية :


حقوق الطبع والنئر محفظة للمؤلف

يطلب الكتاب من المؤلف على العنوان الآتى :

د. محمد بن حسن الزير
الرياض
5) No







هُدى من المدى .... ونورِّاً من النّور .












أشارك الأستاذ الزميل الدكتور أحمل الحوف إععجابه بهذه الرسالة ، وسعادته بها ، وتقديره لها . لقد سعدت الات بهنه الل سالة سعادة كبيرة ، سعلدت بوضوعها الذى يتصل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و سعلت

 من يألى من هناك وكل ما يتصل بهذه البيئة التى عشت فـت فيها حيالتى العلمية ، واتصلتت فها بكل التراث الذى أعتز به ، وأعيش له . . الرسالة محاولة جادة بخلصة ، وجهد كبير يكاول الوصول إلى الحقيقة ،
 من المنشقات والعناء ، وتحمل تبعة ثقيلة ، استطاع أن ينهض بها فـ فـ قدرة و وبراعة تستحق التهنئة .

الموضوع حساس ، ومثير وطريف و جديد . وقد أستطلع الطالب!
 موضوعيّا ، وأن يصل فيه إلى كثير من النتائج الطيبة التى تعلّ نتائج جديلة فـي ذراسة الأدب العرنى ، و حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم • وأنشهد أننى حين عرض علىّ أمر هذه الرسالة ، وكنت على صلة قديكة
 من الطالب ؛ أشفقت على الطالب الناشئ من أن يكمل أعباء هذا الموضو ع الحسساس الجديد ، وأشفقت على هذا الموضوع بما فيه من حساسية ، وبما فيه





من الموضوع ، وم أعد أخشنى شيئأ على الموضوع من الطالب ، وأيقنت أن

 وهو سؤال سيترتب عليه تقليد جديد اليد ألما
سأكت نفسى إذا كانت الرسالة طيبة واستطاع صاحبها أن ينه با با وأن يفى بكاجاتها ، ففيم المناتشة ؟ ؟ لماذا نناقش طالباً ف رسالة استطاع أن يعقق لها
كل ما نرجوه ؟ .




 ظلت هذه الفكرة تلح علىّ منذ أن انتهيت من الر سالة إلى أن حضر
 المسائل فـ هذه الرسالة بعد. أن أعلن أنه لابد مبن المناقششة .

والهدف من زسالة الدكتور اة أن يضيف الطالب جديداً إلى العلم . والحت ألم هذه الرسالة امستطاغت أن تعقق الهدفين ؛ أثبتت قدرة ألطار الطالب علن البحث


 المثير الطريف إضافة لا شك فهيا إلى العلم .
ومن قبل كانت هناكُ دراسات عن القصّة فـ الحديث النبوى ، ولكنكألم

 الموضوع

مراجع الرسالة كافية ، وتغطى جوانب الموضوع الختلفة ، واستخدام المراجع والمصادر يبرى على الأسلوب العلمى الصحيع ، وقد المد أثبت الطالب

 علمية كبيرة ، أحسن الانتفاع بها ، وأحسن عرضها ، ومناقشتشها ، والانتهاء منها إلى نتائج طيبة .
الطالب يتمتع بقدرة واضشة على الجدل والمناقشة وهى ظالمى واهرة فـ كل فصول الرسالة ، ويتمتع بقدرة أيضا على الفصل فى المشكلات ، والاعتدال فـ الأحكام
والرسالة الطببة من الناحية العلمية ، أو البحث البيد من الناحية العلمية ، هو البحث اللى يتحول الموضوع فيه إلى عدد من المشكالات ، ، ثثار
 بوضوعه إلى بجموعة من المشكلات أثارها و حاول حلّها ، ورون ونق فـ كثير من عاولاته
في الرسالة فصول طيبة ، تلفت النظر ، وتستدعى الإعجاب ، وأخص




 أى علم من العلوم . النتائج مطمئنة إلى حد كير المير
ce
يفتح هذا البحث آفاتأ رحبة فى أدب النبوة خحاصة وف الأدب الإسلامى والعرلى بصفة عامة .
فلم يكن يعرف أحد - من تبل أن يتصدى الباحث محمد بن حسن
 الاهتام ، وبهذا القدر من الإبداع الفنى وسيلة ناجعة فـ التعليم والترية ، الترية ، وأسلوباً فنياً ناجهاً ف التوجيه والتسديد لجماهير المسلمين فـ كل مكان

وزمان
وكثيراً ماقرأنا ولا زلنا نقرأ عن افتراضات والتراحاتات وبحاولات كثيرة

 أو رواية ؟
وكان هذا السؤال يثر عجبنا ها كانت تئيره محاولات الرد عليه آنأ بأن




 أن يرتاد هذه الفنون الدرامية الراقية 1 وكان هذا يذكرنى بسؤال آخر تصديت ذات يوم للإجابة عنه فـ مقتبل الشباب بحخثى عن الشعر فـ عصر الفتوح الإسلامية في صدر الدر الإسلام الذى أنجزته بإشراف أستاذى الدكتور شوق ضيف .

وهذا السؤال كان مطروحا - من قبل المستشرقين - على هذا النحو العجيب اللدى تسلم فيه مقدمات مغلوطة إلى نتيجة مغلوطة : والمقذمة الأولى تقول إن السُعر ظل فل عصر صلر الإسلام ثابتاً عند موضوعاته ومعانيه القديمة وأن الإسلام لم يخلف فيه آثارأ واضحة إلا بعض خير خلا خئر خيلة مبيوثة فـ تصنائد
 ولا ينحرفون بأشعارهم عن صورة السُعر الجاهلى وما عبر عنه من مشناء مر وأحاسيس وأنكار وأخيلة .

والنتيجة أن الشعراء حينئذ لم يمس الإسلام تلوبهم ولا نفوسهمهم
 للقرآن الكريع ومايصور من عظمة الله وجلاله ومع استصـال الإسلام لما كان الما
 اللذى يعلم خحائنة الأعين وما تخغى الصدور ومع تبتلهم إليه وعباداتهم ورفضهـهم

 لطبائع الأشياء (رابجع مقدمة أستاذى للبحث الآنف الذكر صر ص ه - الدار القومية - 1970 ) ، ولا شلك ف أن هله الم المقولة مؤسسب على مقولة أخرى

 الشعر الذى أنتجه :صدر :الإِسلام ولا أحاطوا

لذلك كنت سعيدأ وأنا أرى أخحى السيد محمد بن حسن الزير فـ مقتبل



القصصية على و جه المخصوص ، بعيداً عن التحمس العاطفى ، وملتزماً منهجاً علمياً دقيقاً . وكان أقربب ما يكون إلى هذا النهج عندما قدم دليلا ماديأ وحيدأ أغنى عن أدلة كثيرة على صواب تصهوره وأهمة كشفه تبعأ لذلك ، ذلك الدليل هو تلك النصوص القصصية الكثيرة التى تذخر بها اللسنة النبوية الشريفة الصسيحة . والتزم الباحث غاية الالتزام لتحقيق هذا الدليل بعصادر أصيلة وصحيحة من أمهات الحديث الكبرى هى الصحاح اللست ، وسنن الدارمى ، ومن بين أيديها موطأ الإمام مالك ، ومسند الإمام أحمد ، فاستتم له توثيقاً تسع وثلاثون ومائة تصة ؛ مهد لدراستها باستعراض دقيق لتطور الفن النثرى عند
 العرب القصة ؟ أى هل عرفها المسلمون ؟ ث أخحذ يخضع مادته للدرس العلمى الدقيت بجيبأ عن سؤال كبير عن تحقت البنية العامة للقصة في ماوثقه من النصوص ؟ وراح من ثم يدرس نسيج القصة النبوية وعناصرها الفنية وأنواعها وموضوعاتها ، وبعد أن أبان ماهيتها طفت يكشف عن مههتها ووظائفها وأنهى
 النصوص الشريفة .

واللدراسة بذللك تفتح صفحة جديدة ف مباحث الفن الإسلامى بعرضها لأول مرة أدب رسول الله القصصى ودراسته دراسة علمية فاحصة تكشف عن مقوماته وخصائصه وتؤصل منهجاً إسلامياً فيه ، وحسبها أنها أجابت بالدليل الـحاسم على هذا اللؤال العجيب ولفتت الأذهان والأبصار إلى هذا الفن العظيم من فنون القول الكريع وهى خططوة ستبعها خخطوات للدارس على مذا النهج القويم فن خلى النمة الإسلام والتعريف بحضارته وفنونه ، وقد استطاع هذا الدارس الواعد أن يمحل أساتذته فى كلية الآداب بجامعة القاهرة على أن يمنحوه درجة الماجستير فى الآداب بتقدير ممتاز أرنع ألقاب النجالح

وأنا كمشرف على هذه الدراسة أهنئه أخلص التهنة بما بذل فـ بكثه من جهه علمى خصب ، وما أدرك من فوز جدير به ، وانتظر منه بترفيق الله وهداه أن الن ينفع الله به وأن يسُند خطاه
,

## المحتـوى

رقم الصفحة

$$
r v-19
$$

المقدمة
الموضوع
$r$.
rr


$$
17-r q
$$

تههيد
E 1
©0 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
7. r－الفنون الننرية الإسلامية بخاصهة القصة 17．－NV الفصل الأول ：البنية العامة للقصة YYA－171 الفصل الثانى ：نسيج القصية rrq－rqq الفصل الثالث ：العصل العناصر الفنية
ryr－rri الفصل الرابع ：أنواع القصل القصة النبوية
EYr－ryr الفصل المامس ：：موضوعات القصة ミ7．－\＆ro الفصل السادس ：أغراض القصة الفصل السابع ：الإسلامبة فی منهج القصة الفنى ．．．．．．．．．．．．．．．．．
\＆入ケ مصادرها دليل القصّة إلى
ย99 $\qquad$ －0V1－010 الفهارس ： 01 V 1
orl r－
0 \＆ 0 －
OTI ． ovV

ملخص البحث بالإنجليزية



## 

## ( 1 )





 الأدب تاريناً ، ودراسة ، وتعمقا فل جوانبه الختلفة من شـعر ونئر .

وقد كأن من الجوانب الليوية التى تخلفت الدراسة الأديية عنها ، العنصر

 بالدعوى النظرية التى تقول إن العرب ئكلون المومبة القصصية انطالانما من
 بطبعه إلى القصة . ولكن هناك دليلا واحدأ يغنى عن أدلة كثيرة ، ويدعو
 النصوص القصصية الكثيرة التى تزخر با با مصادر ترائنا الأصيل ، وحسبنا



 المعروف البدهى أن القر آن الكريم قد جاء على طريقة العرب فـ التعبير ، ونوق ،

ذلك كان القرآن ينفى أنه من قبيل أساطير الأولين ، مايدل على معرزنة العرب




 لاتزالل تنتظر اللرانسة الجمادة ، التى تتناولها من الناحية الفنية .

ودراسة العنصر القصصى فـ الأدب النبوى ، ناحية مهمة جندا ، ذلكّ
 حول مامية القصة فـ الأدب العرنى ، أيعرف الأدب العرفا القصة أم لا ؟ وإذا





 العربية وأن ندرسن . ولاشك أن دراسة التصة في المديث النبوى إسهام فـ سنبيل استكثـاف جاد لغنصر القصة في النصوص العربية الأصيلة :





 الأقلام - فيما أعلم - بالبحث الشُامل المتعمق ، نضلا عن دراسته فـ رسالة

ولقد يسأل سائل هنا وما المراد بالقصة في هذا المقام ؟ أهى القصة






 القصصى يستحق أن يلرس ؟ وهل وهل له خصائص وسمات فنية تجعله جديرأ باللدراسة والتقصى ؟ ومل ستيمر دراسته بنتائج علمية ذات أهمية في المجال

 الموضوع الحيوى ! ولاشك أنه من الأجدر ألا أحيل هذه المقدمة إلى سامكا
 البحث التالية من إجابات وافية على مثل هذه التساؤلات !

وقد دنعنى اللى اختيار هذا الموضوع : (ا القصص فى المديث النبوى ")
 فيما سلف من كلام ، وهى دوافع يبلو لى أنها تنحصر فـ دائرتين :

- 1
 القذيم ، تضية يبب أن تدرس وبشكل محدد ودتيقن ، واللدراسة المثمرة فـ الغالب هى التى تقتصر على جانب والـب والـد

 جانب مهم و حيوى .
( ب ) اتتناعى التام بأن هذا الموضوع فـ حاجة إلى ذراسة تعالج

 البحث فيه ، ويضىء السبيل أُمامها ، ويقوم مايمكن أن تقع فيه :من أخططاء . ( ( ) جدا ، مما يدفع الباحث فيه إلى المضى فـ هذا الطريت بكله

ثقة
ش - Y
( أ ) سبقت لى بعض المارلات الأولية في بجال القصة في الأدبُ
العرنى القديم وتد بدت في مرحلتين :
ا


 وعظات ، وحكم وأمثال ، وتصص ، وتد كان الجزء الأكُبر

Yr

من ذلك المشروع نصوصاً قصصية ، وقد بلغت صفحات
ماجمعته من نصوص ألفاً ومائة ورقة .
Y Y بعد تخرجى وتعيينى معيداً فـ الكلية ، قمـت بعمل
بحث صغير بعنوان : (ا القصة الإسلامية فـ عهد النبوة، 6 والخلفاء الراشدين نماذج ودراسة ") ، وقد أوجذت تلكا

المحارلات البسيطة عندى اهتاماً ذاتياً بمثل هذا الموضوع ع و
( ب ) اهتّامى الشخصى باللدراسات الأدبية ذات الطابع الإسلامى •
( $Y$ )
كان المنهج الذى سلكته في محالجة هذا الموضوع ودراسة جوانبه هو تتبع نصوصه وجمعها ، ثم وصفها وصفاً تحليلياً ، فقد كنت أشعر وأنا أختار هذا الموضوع ، أن علىّ أن أواجه النص نفسه ، وأن أتعامل معه مباشرة ، ومن وأن
 أُحللها إلى عناصرها المزئية التى يتكون منها البناء القصصى فيها ، وفى سبيل ذلك حاولت عبر رحلة طويلة مع نصوص القصة النبوية التى جمعتها ، ومن
 أو حالة من الحالات ، ما وجدت إلى ذلك سبيلا ، ومهما كانت تلك المحالة
 ما تصوره كل من هذه الحالات التى تتوافر للى ، فإذا رأيتها جذيرة بالاعتبار أتحت لها أن تبرز على صفحات الدراسة ظاهرة أو خصيصة ، وإن كانت حالة
 من خصائص وسمات نابعة من طبيعتها هى ، بعيداً عن هيمنة دلاتلات مصظجلحات القصة الحديثة ، مع الحرص على أن يكون النص نفسه هو المو جه- دائمأ ، إلى مقوماته وخصائصه ، وما ينطوى عليه من عناصر

وأسس ، ذلك أن القصنة الحديثة اليوم شیىء يختلف اختلانأ بينأ -- تقتضيّ




 في النص ألقصصى أتيح له فرصة كبيرة فل الظهور والبروز ، فأدل عليه , وأسيه .

وتد تنارلت موضوع ع القصة النبوية وفق خطة تائمة على تههيد ، وسبغة نصول ، وملحق ، وخاتمة .

أما التهيد ندد بحث ف تضايا عامة تحدم الموضوع وتصور الإطار العامْ


 أثر الإسلام فـ الجال الأدهى ؟ وماذا كان واقع الفنون النئرية فـ ظل الإسلام وبخاصة القصة ؟ .

ولا كانت القضية التى أنا بصددها هى ناحية القصصية فـ خلئ




 جاء الفصل الثانى : (ا نسيج القصة ") ليجلِ هذه النأحية ، ولكن هلا هل ذلك

الهيكل القائم على هذا النسيج يكتوى على العناصر الفنية اللازمة لوجود الكيان القصصى من شخحصية وحدث وحوار ؟ من أجل هذا السؤال جاء الفصل









 التصور الإسلامى الذى وجه تلك القصص ف مضمونها وف تعبيرها .

وقد كانت تلك الفصول حصاد نصوص ككيرة منتشرة فى المصادر التى

 أيضا نهضت به الماتمة فيما حلدته من نتائع علمية .

ثُ جاءت الفهارس التى حرصت في منهجى على أن امتصر فيها على

 داخل البحث ، ث ثهرس المصادر والمراجع التى اعتمد عليها البحث ، وأخيراً جاء الفهرس التحليل لموضوعات البحث وتضاياه الجزئية .

## ( ${ }^{*}$ )

يككن لـ أن أصنف ما استعنت به من مصاذر إلى نوعين : 1 .- مصادر أصيلة وهى التى استقيت منها النصوص القِصصية ، واتتصرت فيها على أمهات الحديث الكبرى :

$$
\text { () صصيخ البخارى ( 19 - - } 197 \text { هـ ) (') . }
$$

(£) سن النسائن (




$$
\therefore 19 r y-11 r 07
$$


. 1971 - - IrAT 197A-9 - IrAA
 - 197E-s Trar
 عليه تعليقاب لفضضلة النُيخ أحمد سيد على :





وقد كان لمذا الاقتصار سببان مهمان :

1 فأوعت ، ثم إنها مصادر موثقة كل التوثيت أخلذ مؤلفوها أنفسهم بكناهج صارمة جدأ من أجل الوصول إلى نص موئق شديد التحقيق والدتة ، وتد شهدت فلـ فم الأمة بهذه الفضيلة وحفظتها هم ، وتلقت ما جاءوا به بالقبول والرضا ، ه ها بل إن الكتب الستة كادت لا تغادر من صسيح الحديث إلا النزر اليسير ، والتى علهيا يعتمد المستنبطون ، وبها يعتضد المناظرون ، وعن محياها تنجاب الشُبه ، وبضوئها

. عبالباق








يهتدى الضـال ، وبيرد يقينها تتثلج الصدور " (') واقترح بعض العلماء نجعل المُوظأ هو السادس بلالا من ابن ماجه ، ورأى آخرون أن يكون :السادبن هو اللدارمى.6 وهذا يدل على أنها مصادر يشابه بعضها بعضأ فـ قونها

 (६) مـا فـ الكجتب الستة إلا النادر
-
مادة نصية وفيرة جذاً ، تكفى لأن تقوم عليها اللدر اسة ، وأن تعتمل بغليها بكل ثقة واطمئنان ، بل إنها كانب من الكثرة بكيـث استيغرقت منى وتّا طويلا ف
 لابل منه من أجل المُرو ج بسمات عامة مشتر كة بين هذه النصوص الڭكاثرة . ~ - و مصلادر ثانوية ؛ اعتملدت عليها فيما لا يتعلق بالنصوصن النبوية، وفى بعض المعلومائت والحقائق التاريخية وألأدبية القديمة ، كمصادر القصمة العر بية الفديمة ، وكتـب المشروح والتُفسير واللغة والأدبس والتاريغ وغيرها ،
(1)






 . MYV (§)

وكتب المديث المتأخرة وما إل ذلك ما هو موضح فى نهرس المصادر . وأما المراجع فهى أيضا تأتى على نوعين :
1 البحث الأصيل باللدراسة أو المعاجلة أو الإشارة و سأر جع لتفصيل الحديث علـي هذه اللراسات أو الإشارات التى سبتتى إلى تناول الموضوع بصورة ما . - Y القديِة وسائر الدراسات الحديثة حول الفن القصصى بعاميامة ، وأعترف أننى
 آفاق واسعة جدأ .

وحين نأتى إلى الإشارات والدراسات السابقة على البحث نجد :
( أ ) إشارات عارضة في الكتب التسعة، التى اعتملدت عليها ، إلى بعض النصوص ذات الطابع القصصى ، حين يطلقون عليها لفظ (| تصة ه" ، ،

وقد تتعت تلك الإشارات ونصلت الحديث عنها في التّهيد(1) .
(ب) بكا نجد إشارات أيضا عند بعض المتأخرين من القدماء مشل :


 الطويلة يمتع ف العادة أن يتفق الإثنان على وضعها من غير موالِّا مأة
منهما ، وهذا يوجد كثيراً فى الحديث .. "(\$) .

ص - Y
لفظ (ا القصة ") على بعض القصصص النبوية ، فقد عقد الكتاب الثبالث




وزفه كالم الطفل أيضا " ثم يسرد القصة (T) .
( )
النبوية :

1
اللغة المعربية بيامعة الْأزهر عام







. 17r-17Y: : Y (Y)

 .
. 11 v - 117 ( 117 (المرجع السابق


## $r$

ما فن هذه القصة من أهداف خلقية وتعليمية(1) ، ثم بين أن الموار تد يكون



 هذا فـ داخل البحث (0)
ثم تحاول ف النهاية أن يستعرض ما اشترطه النقاد فى الأتصوصة الناجحة ، وأن يكشّف عن أن القصة النبوية قد سبقت من الناحية الفنية(1) ، وهو هماس وجدالنى أكثر منه تصوراً دقيقاً و عميقاً للقصة النبوية .





 سلامة الفطرة وتكفى فى تحقيق الغرض ، وتروع فـ تسلسل ألحدر ألداثها وروعة

$$
\begin{aligned}
& \text {. IT1 - الم (1) (1) } \\
& \text {.|YE-|r| , (Y) } \\
& \text {. Iry-Ire \# (r) } \\
& \text {.Ir.-Irv ロ o ( } \\
& \text { (0) (0) انظر : القصة التمثيلية - الفصل الرابع . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. (A) }
\end{aligned}
$$

 هذه المقدمة المو جزة ، ببعض القصص النّبوية يؤ كد بها ماطر حهه في المُقدمة من




 موضوع القصص الكنوى ،، لفتت النظر إلى بعض نماذج القصة النبوية ، كَا أنها ألقتت على الجانب القصصصى في المديث النبوى لفتات برغم سرعتها وتعجلها ، إلا أنها كانت قيمة بحق ، جديرة بالتقدير والاعتبار ． （الم القصص النبوى عرضأ فن معرض حديثه عن ضرورة الأسلوب التصويرى فـ في



 أيضا（A）، دون أن＇يتغرض لبنائها الفنى وهيكلها القصصنى بشىء ．

$$
\begin{aligned}
& \text {. \&or-を\&q. (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. \& \& ( ) } \\
& \text {. } \varepsilon 7 \%-\varepsilon 7 . \quad\left({ }^{\circ}\right) \\
& \text {. ミฯケーをาケ (1) } \\
& \text {. دار الفتع ، القاهزة ، (V) } \\
& \text {. or - المرجع السابئ م } 9 \text { ( } 9 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$r r$

ع سريعة إلى القصة في الحديث من خلال حليثه عن طرائت التصوير في الحديث ومئل لذلك بحديث الذى فقد راحلته ، ملاحظا أن تعبير القصة يرسم " لوحة
 آخر في قصة \# الكلب اللاهث ") ولفت النظر إلى ما فيها من و لو حة فنية رائعة
 مشهورة وردت على شكل قصص من أشهرها حديث أصحاب الغار ، وحديث الرجل اللنى قتل مائة نفس ، وحديث الأبرص والأقرع والأعمى ،

وحديث الغلام والساحر والماللك .. إغ(٪) .
0 - رفاعى سرور ، فـ رسالة صغيرة كتبها عن تصة ا أصحاب
 مر كزأ بشكل واضح على مافهيا من معان ودلالات وأفكار ، مستنبطاً مافيها من منهج حركى يمكن أن يخلدم اللدعوة الإِسلامية . ${ }^{(0)} 7$
 ماْيِّإيَّ كان يقص على أمته قصصاً هادناً ، ثم ذكر بعض الأمثلة على ذلك من

(1)


(£) رناعى سرور ؛ أصساب الأُحدود ، دار التراث العرلى للطباعة ، القاهرة ، وتقع الرسالة في . 7 صف صف
التهامى نفرة ؛ سيكلوجية القصة ف القرآن ، ص
النتوزيع، نونس ، 19V』 .
(ا أصحاب الأخلحود ه هع نقل نص القصة الأخيرة نقط . v
















 إليها ، تلك أننا قد تصرفنا فـ أسلوب بعض القصص النبوى ولذلك آثرنا أن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) القصص النوّى ، دار النضضة العر يبة ، القاهرة ، د ـ ت . } \\
& \text { (r) (r) المنع السّانق - المقدمة ص } \\
& \text { (r) المجع الــانق ص ع }
\end{aligned}
$$

## ro

نذكر نص الحديث فى هامس كل تصة حدث فيها هذا التصرف |"(1) والوامع أن التصرف وتع في كل النصوص لا فى بعضها هذه واحدة ، والثانية أنهما لم ينيا بما وعدا به من ذكر النص فی المامش فقد اقتصرا على ذكر بعض تليل
 وتعا فيها مع شُديد الأسف ، حين قاما فل المقدمة بحشر آراء ونتائج الدكتور خلف الله فى دراسته للفن القصصى فى القرآن الكريى (r) ، محاولين أن يفصلاهها
 إلى كتاب الدكتور خلف الله ، وفى الكثير يغفلان الإشارة ـ وياليههما فعلا


 .النبوى ه غير أمين الدلالة على واقع الكتاب ، ولا على منهجه . -


$$
\text { (1) المرجع السابق ص } 1 \text {. }
$$







 ( Y.V ، Y. T ، T. T ، Y. Y ، Y. )
 (£) الذهيى ؛ الإسرائيليات ف التفسر والمديـث ، بجمع البحوث الإسلامية الكتاب YY ، دار
 قصص فقط هى ：ثصة الأبرص والأعمى والأعرج ، وتصة أصحاب الغيار ، وتصة جريع
وبعد فلم تكن تلك الإشارات وانلحاولات على تباين طبيعتا ، سوى انى

象 صورة شاملة لكل جوانبها ، ومتعمقة في حدودهما وأبعادها ．ألـا
类 棌 清

وإذا كان الفضل يذكر لأهله فيشكر ، فإنه من الواجب هنا ألأن أن أذكر

 اللاهر فـ جاهل الطرّيق ومنعرجاتص ، يبذل التوجيه سخيأ ، ويقوم بالرعاية
 تضاياه ومباحثه ، وركانت رحابة صلر الأستاذ ، ودماثة خلقه التى التى توجها



ry

كا أشكر كل أساتذنى وزملانئ الذين ساهموا فى هذا العمل بأى سبيل ،
 تضية من تضاياه ، أو إلى مرجع من مراجعه ، سائلا اللهُ أن يجزى الجميع عنى ألمى خير الجزاء .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

-

-
(1)

لعل العنصر القصصى فـ الأدب العرالى من أبرز البوانب الميوية فـ




 ظاهرة أدية تستحق التقدير ، وأنها عارية عن أى نضل أو قيمة ، وأنها مفلسة من الفن القصصى (1) .
 وتد سلك كئير من الباحينين والدارسين العرب هنا مذا الطريق أيضاً ،
 غافلين عن المدف الاستشراقي من وراء ذلك الافتراء، ، والثقليل من شألن التراث العرفى ، ورميه بالنقائص ، وأنه عالة على غيره من من فكر الألمر الأم الأخرى وحضار تهم ، وكان الأولى بهم تبل أن يتبعو! مقالة المستشرقين ألن أن ينظروا
 هو الحقيقة الموضوعية التى توصلوا إليها بعد مطالعة النصوص فـ الثراث العرنى

ولكن العرب عرنوا القصة منذ. أتدم العصور (1) ، وتراثهم حافل



 أيضأ مقامأ هامأ إلى جانب الشاعر فـ سمر الليل ، يين مضارب المين الميام لقبائل

 الليالى أن أشاهد جمعأ عرياً من الجمالين والنواتى والأجراء يستمبون إلى
 جماعة من فلاحى فرنسا شيئأ من أدب لامار تين ، أو أو شاتو بريالن .. فالجمهور

 ما أحس به جوستاف لدى العرنا من الميوية والتصور والثمثل .

 | الأقاطيص (0)
 العريبة ، القاهرة ، 190A ا م .
 . 0 - 1 -


(0) انظر كتاب : ها الأدب القصصى عند العرب ه ه هلمسى شليل سليمان ص 10 ه ، جأر الكتاب
\&

وحين أدرك الرأى الأددى العام أهمية أن تقام النهخة الأدبية والفكرية على أساس من بعث ذخائر الأدب العرلى القديم ، وماخلفه من تراث خلا عصرره المتلاحقة ، حين أدرك ذلك بدأ يتكشف أمام هذا الوعى الأدىى حقائق كثيرة ، كانت نتيجة لمداومة المطالعة فى مآثر هذا التراث ، وإنعام النظر فيه ، وتد كان من أبرز تلك الحقاثق ، أن الأدب العرنى حافل بالأشكال الكثيرة للتعبير القصصى ؛ اللالة على بروز العنصر القصصى فـلى هن هذا الأدب وأصالثه ومن هنا تال محمود تيمور ف معرض حديثه عن القصص في أدب العرب : (ا أكاد أزعم أن الأمة العربية لاينافسها غيرها فيما صاغت من للتعبير عن القص والإشعار به ، فنحن الذين تلنا من غابر الذهر : ها قال الراوى ") ، و " يحكى أن ه و (ا زعموا أن ") و ( كان ماكان ") إلى آخر تلك الفواتح التى يمهد بها القصاص العرلى فن عختلف العصور لما يسرد من
(1) (1) أقاصيص الح

وتد كان من ثمار هذا الإدرالك أن أخلذت المطابع تزود المكتبة الأدبية العربية بالبحوث والمقالات عن عنصر القصة في الأدب العرنى ، مما يؤكد ميلاد هذا الوعى ونوه ، حيث نج


(1) القصص فـ أدب العرب ماضهه وحاضره ص ع
 السنروق ، بطع دار غريب ، القاهرة . . (r)

- ( )
(ه) لمهمد مفبد المشوباشى ، المؤمسة الأصرية العامة للتأليف والثرجمة والطباءة والنشر ( المكتبة

$$
\text { الثقانية - } 7 \text {. ) أول أبريل عج1 } 19 \text {. }
$$


ف العصر الجاهلى " "(ّ)
متى عرف العـرب القصنة :

يتحدث بعض اللدارسين المعاصرين عن المترجمات عن الفارسية أو الهندية في العصر العباسى على أنها بداية تعرف العرب على القصة فـلى في رأى كثيرين ، وكان يعنى ماقام به إن المقفع في مطلع القرن الثالى الهجرى من
 دار سأ آخر لفن القصص فـ كتاب الجاحظ يرى أن نضل المبق إلى الكتبابة
 والواقع أن القصة العر بية قديمة قدم العربن أنفسهم ، أصيلة أصالة النثر


 وأعنى بذلك اللغة والقر آن وواقع الحياة الأدبية نفسها .







$$
\text { . p } 192 .-\infty 1 r 0 n=
$$

 للعسكرى ، والمستفصى لزلزغشرى ، والفاخر للمفضل بن سلمة .

1 - الدليل اللغوى :
إن اللغة لأى جماعة من الناس هى الدنيل الحى الناطق على مالمم من

 فترات تطورها الفكرى والاجتاعى ؛ حيث نجد اللغة تنمو كل يوم مع نمو الإنسان في معرفته وإدراكه لأشياء جديدة فـ الحياة يتخذ لها مصا مصطلحات

جديدة من الألفاظ المستحدثة ..
وحين ننظر فـ اللغة العربية من أجل أن نستبين الصلة بين العرب وعنصر القصة من خلال ظاهرة اللغة نجد بجموعة من الألفاظ التى التى تدل بوضوح على رسوخ العنصر القصصى من حيث هو لون من ألوان التعبير الأددى

 التى يراد له أن يكققها من ناحية ثانية ، كا تؤكد كد كنا هذه الألفاط أن العقلية

 والماكاة ، فالمكاية مرتبطة بمحاكاة الواقع ، و كأنما المتحدث بها با يتحرى أن يصور الواقع الذى حدث ويحاكيه فـ حديثه .
 آخر ، و كذلك (ا المقامة ) وهى فى الأصل من المقام وهو المكان الذى يقوم فيه المتحدث إلى القوم ، كا يطلق أيضاً على القوم المجتمعين فى المكان اللّى هو بمثابة المنتدى ، يستمع فيه القوم من أحدهم إلى سرد الأحاديث والألخمبار ، وقد قال زهير :
وفيهم مقامات حسان وجوهها وأندية ينتابها القول والفعل

وفى معنى الجمماعة أيضاً قال لبيد :
ومقامة غلب الرقاب كأنهم جن لدى باب الحصير قيام وقد تطورت المقامة من هحلال هذا المعنى إلى أن أصبحت فناً معرو فاً ؛له

شخخصيته الأدبية على يد بديع الزُمان الممذانى والحريرى فيما بعد .
وهناك ॥ البُسمر " وهو يطنّق على الليل ومايرد فيه من أحاذيث
 الليلية ، وتد ضاقت الدلالة شيئاً فسيئاً حتى صارت تعنى ضر باً من الـدكايات


 كذب ، وله حديث و قالل غيره كان خرافة رجلا استهوته المجن فرجع بعجائب
 الحديث الباطل الكاذذب وجمعها الأساطير ألى الأباطيل والأكاذيب والأحاذين لا نظام لنا ، تال اللحيانى : جمع أسطورة وأسطير وأسطيرة . وسطر: تسطيراً، ألف الأكاذيب وسطر علينا أتانا بالأساطير :أو قص علينا الأنباطير (Y)
 للدلالة على إلقصص والمكايات التى كانت الأمثال أو كثير منها عنواناً: ها و (ا العرب يمتازون بأمثالفم المبنية على الحوادث ، لأن الأمثال عندهم نوعان : أمثال حكمية كقونمم : البلار قبل الدار ؛ والحرب خحدعة ، والعتاب تبل





العقاب ، ونحوها مما يتناقله الناس فى الأعقاب وترويها الأم بعضها عن
.
ها والأمثال المبنية على الحوادث وهى خاصة بهم لأن الموادث جرت لمم
 ضيعت اللبن ، وسبق السيف العذل ، وهم يؤثرون تلك الأمثال عن قائليها ، وقد يروون عشرات من الأمثال قالها الواحد فـ حادثة واحدة كا رووا فـ حادثة الزباء وتصير وجذيمة الأبرش ... وهذه الأثمال وأشباهها كثيرة في
 العصر الجحاهلى ، لأن هذه الأمثال قد اشتملت على كثير من القصص الوالمالعية التى صنعت أحداثها في ذلك المجتمع ، وظل الأحفاد عن الأجداد يروون

تفاصيلها ويقفون عند مواطن العبرة فهها()
 وأكثرها صراحة فى ذلك هو لفظ (॥ تصة") الذى يحمل مدلولا لغوياً حسناً يعمق
 القصص ، والقصة معروفة، ويقال : فى رأسه ثصة يعنى الجملة من الكالام ، ونحوه قول الله: ( نخُن نقُصُ عليكَ أُحسَنَ القَصص) (Y) قوله أحسن القصص : أى أحسن البيان. والقاص الذى يألى بالقصة من نصهها، يقالل: تصصت الشىء


الدكتور شؤ خيف . القاهرة .
. Yor - YO1 انظر القصة العرية فل العصر الجاهلى ص)
. $\Gamma$ : سورة يوسف (r)
( ) ( ) سررة النصص : 11 .

اتبعى أثره ، تلت : :أصل القص : اتباع الأثر ، يقال : خرج فلان تُصصطاً فـ


 المتصوص . وتقصض كلامه حفظه ، وتقصص الخبر : تمتعه ... اللسان : (ا .. والقاص النى يأنى بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها


 نعل القاص حين يمازس عمله فـ تص الثير فهو يأتى بالقصبة على وجها ونها كأنه









$$
\begin{aligned}
& \text { (الهكم واليهط الأعظم فى اللغة لابن سبده 0 : } 0 \text { (I) }
\end{aligned}
$$


مصورة عن طبعة بولاق ، القالهرة 1977 م م

## \&9

وهكذا تعطينا اللغة دليلا قوياً دافعأ على أصالة العنصر القصصى في تراث العرب ، ووعى العقلية العربية منذ القديم لألوان عديدة من أشنكال التعبير القصصى
Y - الدليـل القرآنى(1) :



 ثلاث زوايا :
( ) أ استعمال القرآن الكرير لكلمة قصة ومشتقاتها فـ عدة






 نُقصُّه عليكَ منها قائمٌ وحَصيد ( ) إلى غير ذلك من من الآيات الكريمة .


 الند الأده
( ب ) ما كان القرآن ينفيه عن نفسه من أنه من تبيل الأساطير ، ،












(



 الدينى والغرض الفنى ، فيما يعرضه من الصور والمشاهد ، بل بل لاحظنا أنه





- r: (1-) يرسف (
المدذ بالقاهرة .

يجعل الجممأل الفنى أداة مقصودة للتأثير الوجدانى ، فيخاطب حاسة الو جدان

 ذلك القصص الفنى فـ القر آن الكرير يعطى صورة صادقة لواقع قصصى كان

العرب يعرفونه ويمارسونه ..

*     *         * 
- 

لقد اشتهر العرب بأنهم أصحاب لسن و بيان ولذلك جاء القر آن الكريم ليكون معجزة الإِسلام البيانية فل هؤلاء القوم الذين عرف عنهم الافتنان فـ


 القصص العديدة ، ويجلر بنا هنا قبل أن نتحدث عن أن ور الثنرهم القصصى أن نشير إلى أن الشُعر العرنى نفسه ظل برغم ماقيل عنه من أنه يفقد العنصر الملحمىى والقصصى ظل بحمل بوادر وعى تصصى ؛ حيث نلمس فيه تعبيراً عن

 وما هيجها ، وقد بين عواقها وما تجره من ويلات ودمار ، وربا وصف







الشعراء العاطفية وما جرى طم من تصهص وذكريات مع عببوباتهم ، ذجين نقرأ شعر العرب نجد تصصأ كثيرة منبثة في هذا الشعر ، فمثلا في شعر المهلهل ابن ربيعة نجد قصة مقتل أخيه كليب وائل ، وف شعر جليلة نرى قصة أسأها لمقتل زو جها من جهة وما بهلد أخاها من جهة ثانية ، وفن شبعر الـلمارثـ
 بكر وتغلب ، وفى أشعار امرىء القيس نجد قصصه مع النساء وما كان له من مغامرات كقصة الغدير ودارة جلجل ، ودبيبه إلى المهبوبة فى معلقته ، وعند المثلمس نجد فی شعره تصة الصحيفة ، ونجد قصص الفتك والطردد فـ أشعار
 ذلك الشُعر ، وحسبنا هنا الإشارة والثمال ولعل دارسأ يتوفر على هذا البُشعر فيلرس فيه هذه الظاهرة ويتعمقها ولا بلد أنه حينئذ سيخرج بنتائج إيجابية تئرى

اللدراسة الأدية في زاوية العنصر القصصي فـ السعر العرفى(1) ".

وأما النثر الباهلى فمجال رحب حفل بقصص كثيرة ، وبالقطع هناك نثر ككثير ذهب في غياهب المجهول فيما ذهب من أخبار ماضيهم ، ولم يصل إلينا إلا الشتى القليل من ذلك النئر ، لصعوبة جفظ النثر وبخاصة الطويل منه
 تحت أيدينا .

 (Y)



$$
.1980-1 r 90
$$

or

لقد نشيأ حول مضارب الميام وف بجالس السمر - حيث يجتمع
القوم(1) - تصص كثيرة ، نقد كان القاص في هذه المنتديات يقوم إلى جانب














 سماع القصص ، وكان يجد عند القاص مايكقق متعته النفسية والفنية ، وقد
 . المعارف ط الـلامسمة





زخرت كتتب الْتُاثت الكثيرة ، من كتب السير والتاريُ والأدب والللغة بالمرويات القصصية الكثيرة ، والتى كانت أصداؤها تتردد في رحالب الصشخراء العربية الواسعة ، تلك المُرويات التىى تلقفها علماء الرواية من شيوخ القّبائل

 بالأحسانب والأنسابب ، وأُبجاد القبائل و مثالبهم ، و الناظر فك كتب التراث تلك يجل أن ماتضمه مما بقى لنا بن اتصص العصر المجاهلى يمكن أن يصنف اللى عدة

أنواع (1) :
1

- ق

الفتاكك والصعاليلك :



بعضهم و بين بعض المن

- ع
- 0 الأرنب والثعلبب (Y)
وقد كانت هبناك أمبور كثيرة تدفع إلى الاهتام بالقصة في المجتمنع العُخى
 .
(Y)



## 00

وتشجع على ازدهارها نوق ماخعقه للناس من المتعة والتسلية ، وذلك أنها








وهكذا فإن هذا الواتع العسوس للقصة العر بية من أكبر الأدلة وأتواهها






## ( $Y$ )




 وتد كان ذلك البعت حدثأ هائلا له آثاره الضخدة والمدة والعميقة فـ حياة





 وهذا النلّق .
وكان نجاوب ضمائر الرعيل الأول من المسلمين مع هذا الدين رئ مريدأ



 والمبادیء الإسلامية ، وهيمنت عليهم تيم الإسلام وتصوراته ، وانتزيعا أنفسهم بالتالل من حياة الجاهلية بكل ماكانت تعريه من عقائد فاسنذة وتصورات سقيهة ومانبت فـ ظل ذلك من عادات وتقاليد وأوضاع ، وقد




 هنا فقد كانت تلكُ التجربة ذات أثر بالغ الأممية والعقق فـ حياة إلمسلمين الاددية ، ذلك أن الإسلام من الناجية النظرية ينظر إلى الإنسان كلا لا يتجزأ

 عن انفعالات الضمير بالتجارب الشعورية والقيم الحية التى يؤمن بها ويتفاعل معها المسلمون ، وجهها ودفع بها إلى الأمام لتؤدى مهمتها في هذه المياة منطلقة من التصور الإسلامى .. وغاياته .
 الإسلامية ، وما صاحبها من تصورات ، وما طرأ من تغير نظرة الناس إلى الى الى الحياة كان ثورة على كل المفاهيم والقيم والأوضاع الجاهلية ، نورة في النفس وقرارة الضمير ، وثورة فى واقع الحياة، تمثل نى الصراع الذي قام بين توى العهد البائد بالباطل ، وأهل الإسلام السائد بالحق ، وبذلك وجد عامل توى
 تبنى وتهدم فى هذا الصراع البلديد يين المق والباطل ، وتعبر بصدق وحرار المرة عن مكنونات الضمائر ، وحقيقة المشاعر التى تمور كَا يمور هذا الحلدث المائل الما المزلزل .. فكان لابد للمعركة من سلاح البيان إلى جانب سلاح الما

 أكثر من سواهم شعوراً بالحياة وإحساسأ بالو جود ، سواء حياتهم القديمة التى أصبحوا ينظرون إليها بسخرية وحزن فـ وتت واحد(1) ، أو هذه المياة فى ظل
 آخر جديد ، خلق مكرّم مستخلف موصول اللمبر المبر بقوة الكون الأزلية

[^0]نكان لابد أن تبرز: الكلمة تعبر عن إحساسات ومشاعر ، وتناضل مع ، مع
 ويقوّم ، وفى الحربب يناضل ويكافح(") ، وكان مع المسلمين يسجل تأملماتهـم وأحاسيسهم وعواطفهم وشتى انفعالاتهم إوجذانية بالحياة فى أكثر مظاهرمها وموحياتها ..
وقد زنخرت الحياة الأديية ف ظل الإسلام بفيض مديد من العطاء الأذىى



 جعلهم يعبرون بدتة وبصبرر قوية بارعة تعتمد على البراهين ، وهنا وها نور الما ما أصبح يكمله الأدب من المعالن السامية والأهداف النبيلة ، وتبنى الأغراض


 ودقة الكلمات في مواضعها من العبارات بحيث تحيط بعناها ، وبكيث تجلى عن
 وثم حقيقة مهمة هى أن هذا الأدب فى ظل الإسلام أصبح يفيض عن عاطفة توية يؤججها ويدفعها إيان توى عميق ؛ مأ جعل هذا الأدب فقويأ
(1 انظر : الدكتوز النعمان القاضى فـ شعر الفترح الإسلامبية ، اللار النومية للطباءة والنشر ،



(r) شوق ضيف العصر الإسلاهى ، ط ه ص : \&

مؤئرأ حلافاً لها ساد عنه عند كثير من دارسى الأدب العرنى الذين ينظرون إلى
 نظرتهم فى تقرير ضعف الشُر فـ الإسلام !! ويذهبون فى تعليل ذلك مذاهب غتتلفة ، كا يهملون جانب النثر ، ولا يكاد أحدهم أن يلتفت إليه !

ويقول ابن خلدون : "اثم انصرف العرب عن ذلك - أى غن



 اللدراسة الملادة المبنية على دراسة الفترة دراسة متأنية شـاملة ، هو أن الئتر فـ

 والصراع أن تذهب فيها بالمواهب الفنية للنفس العربية التى ألفنت الشُعر
 هذه القضبة موقفاً عدلا دون أن يواكب ذلك التيار الذى خالف الحق ، فهذا نشوقى ضيف يقول " ودفعتنى النصوص الكثيرة فـ عصر صدر الإسلا نقض الفكرة التى شاعت فى أوساط كثيرة من عرب ومستشرقين ، إذ ذهبوا
 غير صائب ، بل هو زعم يسرف فـ تجاوز الحق ، فقد أتم الله على الشُعراء نعمة الإسلام ، وانتظم كيثيرون منهم فـ صفوف البجاهدين فـ سبيل الله داخل
. (1)
(Y) تا (Y)


الجزيرة العر بية وف الفتوح ، وهم فـ ذلك كله يستلهمون الإسلام ، ويعيسون


 أنشئؤ على هدى من القرآن آيات بديعة من المواعظ الدينية ، كما أنشؤوا


 المعركة الإسلامية بين مكة والمدينة وشارك فـا في شئون الحياة الإسلاميمة كانفة

 يدفع بالثشعر فـ هذه المعر كة .. "(\$) وهكذا



تلك الفترة الغنية بالعطاء ، وبخاصة ف فنونه النثرية ..

## ( ${ }^{*}$ )

شهدت اللياة الأديية بعد ظهور الإسلام نضضة نثرية كبيرة ، إذ أن
 جاء صوتها الأول ، ؛ ( القرآن الكرير "ه فـ ثوب نئرى من البيان العرنّا الرائع
(1) العصر الإسلانى ص ه .


اللذى أضاء النور الأخضر أمام النئر ليتقدم ويزدهر ، فلا شُك أن أساطين البيان حرصوا على ترسم منهج القرآن في يانه ، وجعلوه قدوتهم المثلى في سائر تعبيرهم النثرى ، كا كانت الحر كة الإسلامية فـ حاجة إلى نشر مبادئها وإعلانها في الناس ، وتقويض المبادىء الجاهلية و بيان فسادها وزيفها ، وبجادلة معتنقها باللدليل والحـجة ، ومنافحة خحصوم الدعوة والرد على مزاعمهمم ، والنئر بلا شلك في هذا المقام أقلر من غيره على القيام بهذه الوظائف خحير قيام ، ومن
 ثلاثة عشر عامأ بككة يدعو الناس إلى الإسلام ، ولا يكاد يجد فرصة أو مناسبة إلا ويقوم فن الناس من تومه أو من غير قومه يتحدث بالخطبب البليغة . وبعد الهجرة كانت دواعى الحطابة قد كثرت وأغراضها قد تعددت(!) فكانت

 المسلمون معهم الحُطب ، و كذللك جلدت مناسبات للخطابة فى المجمة من كل أسبوع وفى الأعياد ، وفى عهد الحلفاء من بعده كانت الخطابة تؤدى وظيفتا في بيان السياسة ، وتوجيه الأمة ، وحث المجاهدين فى الفتوح على البذل
 المسلمين رياح الفتنة والانقسام كانت المخطابة تجد في ذلل مناخأ تشيع فيه وتزدهر ، وينبغى أن نشير إلى أنه ف ظل المططابة الإسلاممية زال لون تديم من
 بالأحسابب والأنسابب وما للقبيلة من بجد ومآثر لأنها تخالف ما يهدف إليه الإسلام من تحقيق و حدة الأمة والمحانظة عليها .
(1) انظر : العصر الإسلالمى ص
(Y) انظر : المرجع السابت ص 1•Y (Y)

وإلى جانب الجُطابة كانت الأمثال والوصايا والحكم التى ظلت امتدادأ للفنون الجاهلية ، ورججدت فـ العهد الجلديد بجالا حيوياً للاستمرار والمناء؛












 بن النثر الدينى عماذه الوعظ والترغيب والترهيب ، والتذكير باليوم الآخر



$$
\begin{aligned}
& \text {. (r) }
\end{aligned}
$$



التأليف والترجمة والنشر .

وقد ظلت تلك الأنواع النثرية من خطابة و كتابة ورسائل وأمثال هى فقط ألوان النثر الفنى فى ذلك العصر في نظر جمهرة دارسى الأدب العر العنى


 الأدب لا تقوم أحكامهم - أححيانا - على أساس من دراسة النـ النصو الفترة بعد كتثفها ، والحكم على العصر الذى أنتجت فيه من خلالها مكا متفين

 إطلاق تلك الأحكام بالنظر الفاحص الناقد ، علماً بأنه ॥ قد ألصبح للنصوص الما
 أن هذه الطريقة التى تعتمد على النصوص كثيرة الفائدة عظيمة النـد النتائج
 البحث فـ علم النفس وعلم الاجتماع ونى الفن والأدبر والللغة ، فينظر إلى
 كاشفة من خلال ألفاظها ومعانيها عن نزعة الكاتب الفـا الفكرية وآرائه الماصن
 وينظر إلى النصوص ثانياً : من حيث صلتها بالعصر الذى ظهرت فيه وري كونها معبرة عن بعض نزعاته مصورة لبعض أحو اله الاجتماعية والاقتصادية والفكر الفكرية ومن حيث كونها تشكل حلقة من حلمّات تطور الفكر والفن هلا صلة ولة وأثر
 العهد النبوى والخلفاء الراشدين فـ حانجة كبيرة إلى مثل هذه الطريقة التى
 النئرية التى برز فيها" (اللون القصصى " فيما برز من ألوان .

واللون القصصى فـ هذه الفترة ، ليس فناً تد استجد مع الإسلام ، بل كان امتلدادأ لما يعرنه العرب من ألوان القصص والـكابات منات منذ العهد
 حيث نجد العنصر القصصى واضحأ فـ مظامر عدة ، نعرض لها فيمايلي ؛

1 - القصـة القرآنية :
 وعشرين سنة تتري ، تحسل معانى الدين الجلديد وتدعوا إلى الإسلاملام
 الأساليب الكثيرة طريفة التعبير بالقصة ، ولذلك نجد القرآن التا الكريم يشتمل على ألوان كيرة من القضص ، عن الماضى منذ آدم عليه السلام إلى بعث الر الـوسول覀

 مطلقاً من أن تبرز الثلصائص الفنية فـ عرض القصة بل (ا إنه كان من أثر هذا




الخضو ع بروزخصصائص فنية بعينها تحسب فـ الرصيد الفنى للقصة فـ عالم الفنون الطليق ، وتصدق ما قلناه في أول هذا الفصل من أن القرآن پا يكيل الجممال الفنى أداة مقصودة للتأثير الوجدانى ، فيخاطب حاسة الوجدان الدينية ، بلغة الجممال الفنية )(") . وإن هذا الاستخدام القرآنى للقصة يعكس كنا ما كان يتمتع به الناس فـ ذلك الوقت من الانصياع للأسلوب القصصى والتئ التأثر به ، والتنوق الجيد للشكل الفنى الذى تبرز ميه القصة ، ولو لم يكن الناس وقتها على هذا المستوى من مواكبة الفن القصصىى ولميارسة المّا أساليبه والاستجابة
 ويتذوقونه . وف الوتت الذى يعكس فيه القرآن كنا هذه الحقيقة باستخلدامه لفن القصة ، فإنه ينمى فى القوم الذين يخاطبهم ويتنزل فيهم الحاسة القصصية





 وأصحابه والتابعون .. ومن جهة أنخرى نما حول ( القصص القرآنى ") ذاته قصص كثيرة سيقت تفسيرأ أو تبيينا واستمد بعضها من تصص القص القرآن وبعضها ما لدى أهل الكتاب من أنحبار عن الماضى وقصص ، كما كان
 قصصاً من أجل الوعظ والترغيب والتر هيب ، لم يكن العلماء المحقون ينظرون إليها بمنظار الجمد .
 وشيوعه فذ هذه الفترة ، وأنه ذر حظ وافر من السيطرة والغلبة ..
واللى جانب ألقرآن الكرئ فـ قصصه كان ئمة مظهر آخر اللقصة فـ ذلك العصر استمد من القرآن وسار فـ ركابه ذلك هو :

## : Y التعــة البويـة

كان الرسول فى توظيف القصة من أجل نشر الوعى وتعميت مبادىء الإسلام فـ النفوس ، ،

 ويوجههم من خلالها إلى استلهام هذا الدين عقيدة فـ الفكر والتصور وطريّة


 وهذا الإتبال عنصر حيوى أعطى القصة أهمية بالنة فـ نظر الرسول المعلم المالم " نطاق واسع ججدأ ، وفـ شتى الموضوعات .
 إلا وحدثهم بالقصص الذنى يشد انتابههم ، ويقسرهم على الاستماع إليه بكل مالدهم من ششف ، وقد أثارت هذه الطريقة حفيظة عبدالشٌ بن آثى بن سلول















(1) (1) ...




 أبو عحمد : الرجل من أصحاب بلم



(r) وثفه إن حبال ، وبقية رجالٌ رجال الصحيح ..







يقص علينا ويذكرنا .... ه(') .


 الصحابة اللذين كانو! يتعاقبون فـ الاستاع إليه ، إذ كانوا يتنار بون فـ التلقّى






(r)
 -

حدث بهذا المديث حدث بهذا المديث الآخر . قال : كان ملك من

 أو مرتين ، حتى عدَّ سبع مرار ، ولكن قد سمعته أكثر من ذلك ، قال : كان
 بأكثر من رواية وعن طريق أكثئر من راوٍ ، وفى أكثر من عرض ، مما نحس معه
 مرة ، دون اختلاف في الجوهر أو المدلول الذى تهدف إليه القصة . وأحيانأ نجد الاختلاف يين راوين كل منهما سمع من الرسول عِّلِّهِ ، مثل مانقرأه فى تصة الرجل الذى كان آح آخر من يدخل الملجنة وما أعطاه الله من


 للك ذلك ومثله معه ، قال أبو سعيد : إلى سمعته يقول : ذلك الك رير الك وعشرة



 فقال عمرو بن عبسة : يا أبا أمامة ، لقد كبرت سنى ورق عظمى واقترب
. ErV: 0 (1)

. Y. 0 ، Y.
. Vo ، V\& : r المس (

أجلى ، وما فى من خاجة أن أكذب على الله عز وجل وعلى رسوله ،
 أو أكثر من ذلك ")(1) ويجب أن نلاحظ ونحن نستنتج من ذلك (ا ظاهرة


1

- Y

r - أن الااختلاف شكلى ، ذلك أنه لا تناقض بينهما ، إذ أن قوله : " و مثله معه " لا يعنى فقط الو حدة العلددية في المثلية، وإنما فيه أيضاً البّلالة على
 من ذلك ، فلا قطعية فى دلالة ॥ ومثله معه )" على أنها مثله مرة واحلذة كا لا تنفى أن تكون المئلية خمس مزات أو عشر مرات ، فدلالة أنه ممثله مرة واحلدة أو مثله عشُر مرات دلالة يحتملها اللفظ بظاهره ، أما القول الآخر :


العلدد بالقطع فاتضح عدم التناتض . والله تعالى أعلم .
ومن أمثلة تكرار القصة مع اختلاف المناسبة التى تساق فيها القصية
ما جاء عن قصة عذّاب القبر فن الروايتين التاليتين :
1 صوتاً ففزع ، نقال : من أصحاب هذه القبور ؟ قالوا : يا نبى الله ، نانبَ ماتوا فـ الماهلية قالج : تعوذوا بالله من عذاب القبر ، وعذاب البنار وفتنة الدجال ، قالوا : ومـا ذاك يا رسول الله ! قالل : إن هذه الأمة تبتلى في

VI

قبورها . فإن المؤمن إذا وضع في تبره ... الث )" (") .
(1 - Y

 فرنع رأسه نقال : استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلالثاً ...
 وقد دخلوا نخلا لبنى النجار ، ومرة أخرى يسردها عليهم وهم فـ انتظار جنازة

عهيأ ها المثوى الأخير .
وتَ اشتملتت أمهات كتب المديث المعتمدة ، والتي أجمعت علهها الأمة
الإسالامية بالقبول ، ووصفوها بالصحة والتوثيق ، الشتملت على نصوص تصصية كثيرة جلاً ، وهى نصوص تتفاوت طولا وقصراً ها تتفاوت أيضاً
 أكثر مقوماته أو بعدها عن ذلك الاكتَالل ، إلا أن الشثيء المؤكد ألن النصو ذات إلحظ القصصى الواضح ذات كفة راجحةة في بجموعة النصوص القصصبية التى أترعت بها مصهادر الحديث النبوى الشريف . ولقد تأتى لـى من خلا لـل مراجعة أمهات كتب الحديث التسعة(؟) أن أظفر منها بالكثير جداً من ون الم النصوص القصصية ، حيث جمعت منها ما يقارب تسعة ونلاثين ومائة نص تختلف في عرضها ، بجردة عن التكرار ، وتعلد الروايات ، وتعدد الرواة ، ولولا ذللك لتجاوز عددها ضعف ذلك الرتم عدة مرات ، وهنا خلاف
. Y97- Y90: \& 6 Y \& - Yrr : r ( ) (1)
. O\& - - OE. :
(r)

ومسند الإمام أمحد ، وهى التى عرلت عليها نقط فـ جمع نصوص هذا البحت .

ماتشتمل عليه مصادر الحميث الأخرى من نصوص كثيرة لا تقل صحة وبثقة عما جمعت

وقد فطن العلماء المدثون ، ومؤلفو كتب الحديث إلى هذه النصوص

 الحديث، نلاحظ أنهم يستعملونها فى الدلالة على الأحاديث ذات الطابع






 القصة ، نحو حديث يزيد .. )(1") وقوله : (1 .. حدثنا عبدالعزيز بن محمد

$$
\begin{aligned}
& \text {. Yr\&: \& (1) } \\
& \text {. } 9 \mathrm{~F}: 0 \text { ( } \mathrm{Y}) \\
& \text { - 1TE: O ( }{ }^{(r)} \\
& \text { :YIT: O ( ( ) } \\
& \text {.. YIV: 0 (0) } \\
& \text {.. Y\A: O (1) } \\
& \text { - 17V: \& (V) } \\
& \therefore \text { YY: : O (^) } \\
& \text {-9: 0 (9) }
\end{aligned}
$$

## Vr




 أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام｜＂）＂إلى غير ذلك（1）．${ }^{(1)}$ ．


 فذكر القصة فى الحديث＂（9）ويقول ：（．．．و كلا الحديثين عندى صحيح ،



．Yr． 1


 ．$\sum \sum \Gamma$ VA
． $49: 0$（9）
 \｛0人： $\mathrm{r}(11)$









 نص ما（9）، وحين نتقدم عن عهد أولئك الأئمة نجد أيضاً ابن تيمية وغيره يطلقون يين وقت وآخر لفظ تصة وهم يتحدثون عن بعض الأحاديت ،

$$
\begin{aligned}
& \text { r.7.: (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ह99:1 (r) } \\
& \text {. 1.0: } \mathrm{r}_{\text {(1) }} \\
& \text {. loE: r (o) } \\
& \text { - リフィ: Y (7) } \\
& \text {. हrr:r (V) }
\end{aligned}
$$




（ M YY ، IY 91



كنحو ما نجده في الجلد الثامن عشر من فتلوى ابن تيمية مثل توله ：（ا وتد







وحين أشير إلى ما ألمسه من تمييز بين بعض النصوص التى تحمل بعض
 ويتر كونه أحيانأ أخرى ، لا أزعم أبدأ أنه كان يستعمل بالدلالة الـة الفنية الديقية


 فهى تعطى دلالة غير مباشرة من بجموع تلكُ الاستعمالات على ما لـطظه القدماء من فرق يين نصوص ذات عنصر تصصى ، وبين نصوص لا تتهتع بذلك العنصر فن تضاعيفها ．．．
ولاشك أن القصة في البيان النبوى مظهر كبير لبروز الجانب القصصىى


> . 10 : 11 ( 1 )
> . Yr ، YY: i人 (r)17ヶ، ،IT: :
（r）
 العرنى القديع ، وفى وجدان الناس الذين يتلقون تلك القصص ويستجيبون لمّانـا ويجارونا تنوتاً وتأثرأ . .

وإخضاعها للبحث ، لتجلية ما تنطوى عليه نصوصها من الجو البوانب القصصبية
 الذى أتدمه عحاولة فن هذا الجال .
:

 يستطع أن يصنفها ف ثلاثة أنواع :

$$
1 \text { - تجارب ذاتية . }
$$

. r
r - تصص وعظية
والقصص الوعظى الذى مارسه بعض الصحابة يدخل فل تيار القصص

 تصص الصحابة لأثناوله فيما بعد فـ عموم الحديث عن المد القصص الوع المظى .


 وحروبهم ، ويتذاكرون ماكان فـ ذلك من أنحبار وأسعار ، بل كانواً يفعلون



 وكان ابن عباس يفرد أيامأ يكلس فيها يروى أخبار الجاهلملية وأيامها ، . ${ }^{(1)}$.








 أنه عككن تصنيفها فـ أربعة أنواع :
 نجدهم يرصدون لنا أهم المواتف وأخطرها فـ حياتهم ، وأعمقها أثرأ فـ

$$
\text { (1) ــن الترمذى : 0 : } 0 \text {. }
$$



 (r) تفيض كتب الحديث والتاريخ والترا'جم والطبقات بالكثير جدأ من هذه القصص .

## VA

نفو سهم وعلى سلو كهم ، وأعنى بذللك موقغهم من الإِسالم في نوره إلذىى شُع بقوة ونفاذ ليتغلغل فن نفوسهم فيضىء فيها إحساس الفطرة 6 ويكلى غنها ركام الجلاهلية وصدأما الذنى ران على القلوب زمنأ طو يلا ، فو جلو أنفسهـم يهربون من تلك الحياة فن رُحلة حت ونحير إلى مرفأ الأمان والنُجاة فى ظل الإلسلام ، ويبلو أنهم أحسوا أن رحلتهم تلك ومـا صاخهها من ظرو فـ وملابسنات ، أولى بهم أن يسجلوها وبهتموا بها ؛ حيـت تظل دائمأ في ذاكرتهم وعلى اللسان فـ
 حياة ذللف الجليل كله ، ومد كان فيما وصل إلينا من تصصهم الذاتية عدد كببر جلأ من القصص الكى تتحدث عن إسلام الصحابة ، يروبها أصسابها اللذين عاشوا تجربتها وعانوا أححداثهها ؛ ومن نماذج ذللب التى يمكن الرجوع إليها : ( أ ) أنى اللّه إلا أن أسمع "() وشى قصة تتحدث عن إسلام الطفيل
ابن عمرو اللوسى(Y) ...


(1) هذا العنوان والعناوين التى تأتى بين الأنواس الصغيرة ، اخخترتها لمتدل على هذه الْقصص من وجهة نظرى .
(Y)




مطبعة حبلر آباد الدكن الخند ط الأؤل roo أه .


$\vee q$
(د ( ( أخحى لعمرى ! ) عن تصة إسلام ألهى سفيان بن الحلارث(1)
 أولثك الذذين ارتحلوا من الجلاهلية إلى الإسلام ، من بذل وعطاء ، و تضاعية وفداء في سبيل دينهم الجلديد الذى ارتضوه وآمنوا به أعمق الإِيمان وأصددقه ، فكانوا نعم الأنصار له ، وخير المجاهدين فـ سبيله ، حين استلهموا الإسلام واتعأ يطبقونه ف السلوك ، وشعورأ يحسونه فى الضمير ، فأخلصوا له حت الإخخلاص ، وفدوه بكل غالل ونفيس ، فقد دعاهم إلى الهجرة ، فانطلقوا سراعأ وتر كوا مكة وفى قلوبهم حنين ، وفى نفوسهم لوعة ، مؤثرين العقيدة على مواقع الصبا ومرابع الطفولة ، ومواطن الذكريات والحنين ، ، وانطلقو' إلى
 بجال الفداء والتضحية والإيمان العميق المق ، ودعاهم داع الجمهاد الماد فكانوا
 معركة بالدماء الزكية الطاهرة ، ونشير فـ هذا الصدد إلى بعض الأمثلة :
( ) (أ) صفقة رابكة ") عن قصة هجرة صهيب الرومى (ل)

( ج ) ه هذا تتله |) عن تصة قتل ابن أنى الحقيق اليهودى بخيبر (\&) .


$$
\begin{equation*}
\text { - } 1979 \text { - - } 17199 \tag{}
\end{equation*}
$$

البداية Y :
الكتب العرية بالقاهرة ، المستدرك للتحاك

: \& (£ (£ )
(د ( ) ولست أبالى حین أُتل مسلماً ! " عن تصة استشهاد
(1) (1)
 القصص حياتهم التى : كانت تر جمة حية لمّالنى الإسلام و مبادئه وقيمه ، وتعطينا
 تصرفاتهم وشئونهم بطريقة تلقائية .. ومن أمثلة ذللك :


(ب) " دلولى على السوت ") عن قصة عبدالر حمن بن عوف مع أُخيه
(r) الأنصضازی .
(ج) " ولدتهم أمهاتّم أحرأرأ") عن تصهة القبطى الذّى سابق
ابن عمرو بن العاص (\&)


ع
تصور لنا ما واجهه :بعض الصححابة فى حياتهم الإٍ سلامية من ألوان شتى من




(r)





 الامتحان والاختبار اللذى أثبت ماينطورن عليه من إيان عميق .. ومن أمثلة هذا النوع :
( ( ) ) ه الإلنك العظي ه عن القصة التى تروهيا عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها فـ حادثة الإنك (1)
(ب) ه بلاء الصديق ") عن تصة الأذى الذى نال ألأبا بكر حين قام
خطيباً يدعو تريشأ إلى الإسلام(r) ."

غيره عن غزوة تبوك(غ)

والمقيقة أن هذه القصص الذاتية التى أنشأهأها الصحابة ، تشكا
 وتثل لوناً من ألوان الإبلاع اللذى جاد به ذلك العهد الزاهر
(1) العنكبوت


للطباعة والنشر ، بجمع الزوائد للبيهى 9 : :

، Y - Y Y : 0 (£)


\& - القـصص الوعظى :
ولسل آخر المظاهر التى تعطينا دليلا حيأ أيضأ على بروز العنصر










 والتعالى والتباهى بالعلم نهو مستكره مرفوض ، ويدل على هذا ما مارود
象


 الـارث بن معاوية الكندى ، أنه ركب إلى عمر ين المطاب يسأله عن ثلاث

$$
\begin{aligned}
& \text {. ( }) \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

## Nr

خلال ، تال : نقدم المدينة فسأله عمر : ما أقدمك ؟ قال : لأسألك عن ثلاث خهلال ، قال : وما هن ؟ قال : ... وعن القصص فإنهم أرادونى على القصص ؟ نقال عمر : ما شـت ، كأنه كره أن يمنعه ، تال : إنما أردت أن
 تقص فترتفع ، حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا ، فيضعك اللّ تِي
 هو ألا ينساق القصاص وراء الزهو والعجب الذى قد يدفع بهم الـلى خحداء








 وصاحب لى يسمى أبا عامر ، ورجل من المعافر ليصلى بإلياء ، وكان قاصهم رجلا من الأزد يقالل له أبو ريكانة من الصحابة ، صاحبى إلى المستجد ثم أدر كته فجلست إلى جنبه ، فسألنى هل أدر كت تصص المص

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) أسد الغابة } 10 \text { : } \\
& \text {. } 79 \text { - } 7 \lambda \text { : Y البخارى (r) } \\
& \text {. YV9: بسلم }
\end{aligned}
$$

أنى ريكانة ؟ نقلت:: لا . فقال : سمعته يقول : .. ه(1(1) وكان الأسود بن سريع الصحانى أول من تص فـ مسسجد البصرة(\$) ". واستمر هذا اللؤلون الوعظى من القصص من عهد الرسول عِّ



 والقصص بشكل كبير بارز ، ، وإذا به يأخذ طابعأ رسميأ فل عهد معارية رينى ونى





 وكان هؤلاء أهل تأثير شديد على المستمعين إلم درجة أن عبدالهِ بن بن عمر كا كان يبكى من التأثر بقاص المدينة عيد بن عمير(V) ، وقد استمر تيار القصص

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المسند ، ( }
\end{aligned}
$$

(

- plarr

. r7y :. 1 (0)
(1) ابن سعد ج
. HE (V)

الوعظى فـ هذا العصر متدفقأ مندفعاً ، وإزاء هذا النساط الزائد نلاحظ أن بعض الصحابة الذين أدركوا هذا العصر يبلون تحفظاتهم حول هذا الاندفاع
 فمرتين ، فإن أكثرُ نثلات مرار ، ولا تلَّلّ الناس هذا القر آن ، ولا ألفينك تأُتى القوم وهم فن حديث من حـد
 رضى الله عنها تقول لا بن ألى السائب قاص أهل ألمل ألمدينة : " ثلاثأً لتبايعنى عليهن


 الناس هذا الكتاب ، ولا ألفينك تأتى القوم وهم في حديث من حديثهم فتقطع



 من القر آن وأحاديث من السنة النبوية ، ومن هنا كان حرصهم على التخفيف
 وهكذا يتضح لنا بشكل قوى ما حفلت به فترة العصر الإسالامى منذ
 خصوبة قصصية ينطوى عليها المجتمع الأددى بطرفيه ، الملقى والمتلقى ؛ المنتىى للعمل القصصي وهو القاص ، والمستمع لهذا العمل وهم جموع الناس التى

> - 9 - 91 : A (1)
> . YIV : 7 ، ( المسند ( $)$
 يتجه الدارسون إلى العناية بتلك المظاهر ، ورضعها فـ مكانها اللائق فـ فس مسِرة



 عليه من خحصائص وسمات ، ونى الفصول التالية سجلت تلكُ الرحلة ، ، مع
 النصوص ، وماذا نطقت به من خصائص ؟ والمواب في نصول البحث الآتية !



## فف بناء القصة النبوية

## عهيــــلـ :

يجلر بنا قبل أن نسرع في دراسة (ا القصة النبوية ه من الناحية الفنية ،
 الأصل اللىى ننطلق منه في هذه الدراسة ، ذلك أن هذه اللراسة تأتى فى زمن يسوده مفهوم حديث (\# للقصة " ويكاد يطغى هذا المفهوم إلى حد أنه يتبادر
 في هذا المفهوم المديث بمعنى أن ما ما خرج ولكنها أر حب مبالا من هذا المفهوم الذى يشكل فـل حقيقته حلقة مهمة و كبيرة وناضجة من حلقات التطور الذى تقلبت فيها القصة عبر أزمان طويلة من تاريع الحضارة الإنسانية .

ونحن حين نتحدث عن القصة في عهد قدير ، هو العهد النبوى والملالانة
الراشدة ، و بالذات حين نتناول لونأ من القصة فن ذلك العهد ، هیى ॥ القصة النبوية " محاولين إخضاعها كلدراسة الفنية لاستكشاف ما فيها من خصصائص فنية ، وموضوعية معينة ، فلا يعنى ذلك أننا نريد من القصة في ذلك العهد
 اليوم ، ولا يعنى أننا سنقوم بتطبيق معايير ه قصة اليوم ه على القصة النبوية ، وهى معاير نبتت في ظل ظروف معينة ، وفى بيئات معقدة ، خلعت آثار آثارها على بناء الرواية اليوم ، فغدت ذات نظام معقد وتقنية خاصة ، ومر ومن هنا فالفرق شاسع بين هذين اللونين من القصه ، فكل لون له ظرو الماء الماصة ، وله جاله المعين ، ولا سبيل لأحدهما على الآخر ؛ فال سبيل للقصة

النوية بأن تدرس من منظار تصة اليوم ؛ لأنها غختلف عنها ، ونا سيلي














 أحد بأن القصة يجب أن تكتب فـ هذا الزمان على الطريقة التى كانت تكتب





 النوية يكمل فـ ثناياه أوجه الثقاء مع القصة اليوم فـ عناصرها الأصيلة

وصورتها العامة من مثل سوقها ف أسلوب تصصى يتتبع الحوادت ويوردها في إطار من التشويق والإثارة في عرض ترتب فيه الموادث في مواضعها ، وتحرك السشخصيات في بجالها ، ويبد القارىءء أو المستمع لها ، أنه أمام مساهدلد تعبر عن
 من ذللك ، انطلاقاً منا تمليه النصوص نفسها ؛ إلى أن ه القصة النبوية ") تلتقى عع الرواية الحديثة في جانب عهم جدأ ذلك هو ( التعبير عن القيم " ، ومن الواضح جدأ أن ( القصص النبوية ") تصص " فكرة " بمعنى أنها مهدفة من
 النبوية ه وهى القيم ॥ الإسلامية ه ، وغنى عن البيان ماتحمله القيم الإسلامية من الأصالة والعمت تجاه الحياة الإنسانية والو جود بعامة . والتعبير عن القيم في الرواية جانب مهم جدأ ، يجعلها ذات قيمة خاصة في نظر النقاد ، ولذلك نجد ه فورستر ه فی معرض حديثه عن الرواية يؤكد على أهمية هذا الملانب فهيا ، حيث يقول : ". .. فما تفعله الحكاية هو أنها تحكى حياة فى زمن ، أما ماتفعله الرواية بأكملها فهو أنها تشمل أيضأ الحياة
 العامة التى تلتقى فها القصة النبوية مع ثصة اليوم 6 جانب أرجو أن أو فق فـ فـ توضيحه وتعميقه أكثر من خلال البحث والدراسة ..

وتبقى كلمة سريعة ف هذا التهيد ، وهى أن طريقتى فى دراسة القصة النبوية فى بنائها الفنى تقوم على أن أواجه النصوص نفسها بالاستقراء أولا وأستمليها هى ما فيها من عناصر تصصية تعد مقايسس ذاتية نابعة من ذللك الاستقراء 6 بمعنى أننى لا أواجه النص ابتداء بعناصر جاهزة ، ولا بمصطلحات
 نسر دار الكُرنك . 197 .

تصصبة، أحاول أن أركها عليه ولو بالقسر ، لا ، ولكنى أدرس فقط


 ونابعة منها ، بعيدأ عن معاولات التكلف والتع التعسف التى تثقل كامل النص وتفسد اللراسة دونما طائل يذكر ..
 والدراسات (") التى تناولت فن كتابة القصة المديثة الميثة بالدراسة والتحليل؛ ، كَ أفدت من تراءة البعض القصص القصيرة والروايات ، فقد أتآتاحت لم هذه
 تعمق النص عند تراءءته واستبطان ما فيه من خصصائص وسمات ..

آثرت أن أدرس ألجوانب الفنية التى يكتويها بناء القصة ، موزعة بملى ثلاثة نصول . فأدرس الميكل فـ فصل ، والنسيج فـ فصل ، ، والعناصر
 وحدها ، ثم آخذ فُ دراسة وسط القصة وحده ، وكذلك النُخصيات ،

 الأنجلو المصرية المطبعة الفنبة الخديثة ، القاهرة ط الثالثة 19V ، وأدوبن موير فـ بناء الرواية ، المؤبسبة المصرية العامة للفأليف ، ترجهة إبراهيم الصهرف ، هراجعةد. عبدالقادر القط ، دار اللجيل للطباعة ، القاهرة
 د. انيحل بطرس. سمعان هر إجعة د. رشاد رشيدى ، الفيبة المصرية العامة كلتأليف والنُثر ، المطبعة الثقافية ،

والأحداث إلى آخر سائر العناصر الفنية ، وقد شعرت وأنا أفعل هذا أننى فصلت كل عنصر من عناصر القصة عن الآخر ، مع أنها فى الواقع لا يمكن ألا وأن

 بل إن كل عنصر يشكل مادة أساسية لابد منها للعنصر الآخر ، ولكا ولحن هـا هذا الفصل فى حقيقة الأمر فصل شكلى تضطرنا إليه الدراسة التحليلية ، حين نريد أن نقف عند كل جانب على حدة لندرسه بالتفصيل والتحديد .

## البنية العامة للقصة النبوية <br> "الهيكل العام "

يقـوم الهيكـل العـام للقصـة النبـوية فى الأغـلب الأعم على ثـلاث دعائم ، تشكل إطارأ يحلد شكلها القصصى ، ونستطيع أن نقول : إن هذه

 فيما تناولته بالدرس من تلك النصوص
وهذه التر كيبة الميكلية قائمة على أساس من الترابط العضوى الذي الذى يشد بعضها إلى بعض ، بحيث نحس ونحن نقرأ هذه القصص ، قراء أكه متعمقة ، أن هناك خيوطأ منظورة وغير منظورة تؤدى وظيفتها فى تحقيق التلاحم يين دعائم الهيكل الثـلاث .

## البدايــة :

وجدت من خلال استقراء النصوص وتتعها أن هناك نوعين من

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 - بداية مسبوثة بمقدمات تمهيدية . } \\
& \text { r - }
\end{aligned}
$$

البداية المسبوتة بمقدمات :
أولا : المقلدمات التمهيدية : وهى مقدمات انخذلت مورأ عدة : - (أ ) تُهيد بالتقرير
(ب) تمهيد بتتحديد الموڤف .
(ج) تمهيد تحوارى .
( )
(ه) تمهيد بسؤال من الصـحابة
( و ) تمهيد باستثارة التسـاؤل .
( ) تمهيد بالسؤال ثم التقرير •
(ح) ت (حهيد بإثارة تضية (
(ط) تعهيد بالتقرير والسؤال

- (ى ) تیهيد بالكو جيه والتقرير

ثانيأ : بداية إلدث بعد المقدمة.
ولنأخذ الآن فـ تفصيل الحديث عن النوع الأول من أنواع البداية :

المقدمات الثمهيدية وعناصر التشويق فيها :
تتكون مذه المقدمات التهيدية من كلمات سريعة ، تشيكل جملة ،

 التى تعرض عليا مشاهد الأحداث ، با ثتثره من جو معين فـ فـ نفس المثلقى

مستمعأ أو وارثنا ..


ومن هنا نهى تعد جزءأ من البداية التى تنطلق فـ جوها ألحا أحداث القصية .
ونستطرع أن نلحظ هذه المقدمات في أكثر من مظهر ، حيث تبلر لنا
فـ صور عدة :

جاء فـ أول تصة (1 الثلاثة المبتلون "(1) :

 وصف خارجى للأبطال اللذين تقوم علهم القصة ها أبرص، وأقرع ، ، وأعمى " .
وكا تقرر وصفهم ، تقرر عددهم فهم (ا ثلاثة "، ، وتضضمن أيضأ التحديد التاريخى الجمل لزمن القصة بكونها حدئت فـ الماضى ، وبالذات فـ
(1) ماين الأٔراس الصغرة عنوان للقصة من وضمى ، إذ أنتى حرصت عل أن أمس كل نص بعوان معين بدل علي .

بنى إسرائيل ، وأن هؤلاء الثلالة خضصوا كتجربة الابتلاء والامتحان بإرادة اللّ
تعالى
والمقدمة في صورتها هذه نجدها تحفل بعناصر تشبويقية تحفز المستمع الى
الاهتَام بتابعة القصة ، والحرص على معرفة نتيجة هذا الامتحان ، وتبدو: لنا
هذه العناصر فـ :
1
 والأحداث العجيبة عادة منثار اهتزام وتطلع ...
( و - Y
وأعمى ".
r - ت ترير أن الله أراد أن يبتلهم ، حيث يصعد ذلك التقرير فـ نفوس المستمعين درجة التشّوق إلى معرفة الكيفية التى تمت با تجربة الابتلاء 6 والنتيجة التى انتهت :إلها ..
 بتوبِة عبده حينَ يتوبُ إليه من أحدمَ ، : كان على راحِلتهِ بأرض





(1)


منا الذى يفرح الله بتوبة العبد حين يتوب إليه فرحاً أشد من فرحه .


 وتجوز فـ حـلاته ، فلما سلم دعا بصرته ، قال كنا : على مصانكم كا أنمّ ،
ثُ انفْتل إلينا ، ثُ قال :

أما إنى سأحلثكم ما حبسنى عنكم الغداة إلى قمت من الليل ..

القصة هنا تأتى فـ ظروف وملابسبات خاصة حيث ييين الراوى أن


 للقصة التى سيذكرها بتقرير أنه سبحدثهم ماحبسه عنهم الغداة ، وفى هنا


 فهو إذأ حديث عن أمر غير عادى ، وعن حدث مثير .. وفى تصة هٍ أول من يقضى عليه ه هال أبو هريرة رضى الله عنه : سمعت

رسول الله






ها إنَّ أولَ الناس يقضى يوم القيامة عليه .. ه(1) ونى رواية : (1 أول


 يوم القيامة ، والمقدمة التهيلدية على قصرها تحفل بعناصر الإثارة والتشويق بشكل واضح ، ححيث تبدو لنا مقومات التشويق فيها في عدة أشبياء :

ا ا أول الناس " غهذه الأولية أمر ملفن للنظر ، مثير للتطلع ؛
لأن الأوليات في أى شأن ذات طبيعة غير عادية في الغالب .

- Y
r -
به يوماً يثير فى النفوّس شتّى الإليكاءات الباعثة على الرهبة والترقب ....
 لا يوصف بشىء من الأوصاف المثيرة أو غير المثيرة ، مما يثير في النفوس عوامل الحرص على معرفة التفصيل للذه المقدمة البجملة .




. $101 \varepsilon$-. 101 (1)
. Y - Y. : Y (Y)

. O1. : Y (8)

عناصر القصة الجِيدة أن تنجح في إثارة القارىء أو المستمع من أول كلمات
فيها ، وأن تو تظ فيه عوامل التحفز والتوفز •
ونلاحظ هنا أيضاً أن مقدمة القصة تبدأ بالنهاية التى ختمـت بها القصة ،
وهى الغفران للمرأة المو مسة ، و قد بدئت بها القصة ؛ با تحمله في طياتها من


بذلك ه .

 بعد هله المقدمة ، من تفصيل عن هؤلاء الثلاثة الذذين تكلموا في المهل ، فهله المقدمة على قصرها ، تد اشمتملت على (ا قضية 0 مهمة جدأ وغير عادية ؛ لـا فهها من جانـب الغرابة ، وهى " الكلام فی المهد ") وهذا في حد ذاته كاف لاستقطاب تطلع المستمع ؛ وإثارة التساؤل فـ نفسه كيف كان ذلك ! إنها
 وما يتلقى ، حيـث أصبح من أول كلمات في القصة سمعها حريصاً على سماع آخر كلمة فيها ، ولاشكك أيضاً أن القصهة وهى تنجح من الألفاظ الأولى فى السيطرة على المستمع ، لابد أنها ستؤدى وظيفتها فـ التأثير على نفسية هذا المتلقى ، وهو ث大رص على الاندماج ف أُحداثها بدوانع كثيرة من إسباع رغبة الاستطلاع في نفسه من ناحية ، وإشباع حاجته الملحة التى أثار ها هذا التساؤل : كيف كان ذلك الأمر الحارق للحادة ولم كان ؟ . والمقدمة هنا تمهيد لأكثر من تصة تذكر فو الحديث ، إذ يشير الحلـيـ إلى ثلات تصص ؛ تصة عيسى عليه السلام ، عُ لا يفصل الحديـث عنها ، اعتادأ على مالدى السالع من


معهود ذهنى عن القصة بما ورد في القر آن الكريع") ، وتصة جريُ ، وتصّ
 الحديث ضمناً أو صراحة لأنها كلها تدور حول محور واحد الطو، ويجمغها
 صلات قرىى يين القُصص الثّلاث فـ كل من أسباب القصبة وغايتها فـ النهاية ، وهناك أو جه شبه واضحة تشير !الى الجو المتقارب للقصص الثلات : 1-1 الكامر ف المهد .
r r - بروز عغنصر \| الأم " في كل القصص الثلاث .

؟ - وجود الاتهام ॥ بالفاحشئة السيئة ") في جميع القصص الثلاث .

ولو عدنا لنلقى نظرة على مقدمات القصتين الليتن ذكرتا فى الحديث ،



 بهذا البطل فهو : 1
-

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text {.19YY: صحیح مسنم ع (Y) }
\end{aligned}
$$

1.1
r رواية أخرى فن المسند(') : " گان رجل من بنى إسرائيل تاجواً ، وكان
 خير من هذه .. الخ " نجد هنا أن المقدمة التقرير ية تسترسل أكثر نوعاً ما ، و تعطينا معلومات تفصيلية عن هذا البطل في ماضيه ، من أنه كان تاجرأ ، وكانت تجارته غير مستقرة على حال 6 فهو مرة ف خحسارة 6 ومرة فى ربح ؛ وهو بين ذلك في عناء و هم دائم ، مما جعله يلتمس سبيلا أفضل ، إذ تحول إلى اللرهبنة .

أما مقدمة القصصة الأْخرى فهى ذات مهـمة تحديدية للموقف عند بداية
(r) الحلدث


 بأحداث اليوم الآخر ، ومن مشاهد القيامة : ها إنى لأعلم آنخر أهل النار خرو جاً منها ، وآخر أهل الجنة دخولا .. ") وهى مقدمة شائقة تشغل على المستمع جميع حواسه ، وتشد انتباهه لمعرفة أمر هذا الرجل فن شأنه اللنطير ؛ الخرو ج من النار ، واللدخول فـ المننة ..
 للممسلمين ثالثةُ أمصار ، مصر بملتقى البحوين ، ومصر بالميرة ، وعصر
(1) المسند ، طبعة صادر

(Y)


بالشام ، فيفزع الناس ثلالثَ فزعات .. (1) "أتى ين يدى القصة هذه المقدمة التقريرية تتهد لما يبعض التعريف لصورة من الملابسات التى تصاحـب أحداث القصة التى تتحدث عن خروج الدججال في نهاية الزمان خيث تقرر : 1

> r - وتحدد هذه الأمصار :
( (1) مصر بملتقى البحرين
(ب) ("بالحيرة") "
(ج) مجر بالشام
r - وأن الناس يفزعون ثلاث فزعات


 تقرر أن هل الجلنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم ؛ ثم بعد ذلك تبدأ أحداث القصة ف التتابع .. ومثل ذلك تصة ه الملائكة الطوافون ه : " إنَّ لله ملإئكةً يطوفونَ في الطرق يلتمسون أهل اللذكر ، فإذا





كلمات تقريرية تعرفنا بنوع من الملائكة : نوع سياح ، غير الملاكئة الذين يقومون بكتابة أعمال الناس ، فهؤلاء نوع طوافـ في الأرض يلتمسون بجالس الذكر وأهل الذكر ؛ ولاشلك أنه نوع ملفت لنظر اللشامع 6 ومثير لتطلعه نحو متابعة أحداث هذه القصة التى تتحلث عن الملائكة ، وليس هذا فتحسب ؛

ولكنها فوق ذلك تتحدث عن نوع خاص من الملائكة ..
ونى تصة : " يطلب أن يمرق " :
"
 تقريرية تعرف بحال الرجل اللذى تلور حو له القصة ، وفى الوتت الذنى تقلم لنا القصية فيه ، تحمل لنا في ثناياها جوانب تشويقية تنبه تطلع القراء

والمستمعين :
-
تثير انتباه المستمع إلى أنه سيأتى سرد حكاية ، أو قصة ما ..
( Y وصف يدل على أن أمر هذا الر جل الذى هو بطل القصة أمر عجيب ، ولابد أن نضع في الاعتبار بأن وصفه بأنه ه لا يلين لله ديناً ه و صـف يثير الرهبة فن النفوس ؛ ذلك أن القصة تلقى على صحابة الرسول عصّاليّب، الذين يلر كون خطورة ألا يكون للإنسان دين يلين لله به .

، IV9، IVA: 9 وانظر أيضأ : البخارى برواية أنى سعيد ؛ YYV: Y 9 (1)



ب وبقى عمر ، فعلم أنْ لم يلنخر عند الله خحيراً يشفع له عند ربه حين يلقاه ؛ و هنا تتهيأ كل الحوابن للتعرف على معير هذا اللرجل العجيب ، فلابد أن له

شأناً وأى شأن !!

(إنه انختبأتُ دعوتى شفاعةً لأمتى ، وأنا سيد ولل آدم يوم القيامة ولا فخر ؛ وأنا أول من تنشثُّ عنه الأرض ولا فخر ، وبيدى لواءُ الـلمهل ولا فخر ك،


 وأول من تنشت عنه الأرض ، و بيلده لواء المحم ، وأن آدم ومن دونه تحـب لوائه ؛ وهى صفات تتضمن عناحر عجيبة و مثيرة :

1

- انشقاق الأرض عن الجمسجة .
- r القصة منذ البداية ، ، أنها أمور وأوصافـ تهيىء أذهان المستمعين من ناخية أخرى ، وتجعلهم أكثر استعدادأ لتقبل الأحداثت التالية ، فهى أمور تبين فضل




$$
\text { الزوائد . } 1 \text { : rvr - rvr . }
$$

للناس فن موتفهم العصيب ، فمن حصلت له هذه الأشياء والفضائل لايستكئر (').. عليه أن تحصل منه الشفاعة عند الله تبارك وتعالى ب - التهيد بتحلديد الموقف : وهذا النوع من التهيد يشارك سابقه في إيبازه ، حيث يألتى فـ عدة كلمات أو جمل خاطفة ، تربطنا بجو القصة ، بما تقدمه لنا من صورة للمو عند بداية الأحداث ؛ حيث تحاول أن تحدد لنا نقطة البدء وما يكيط بها من ظروف وملابسات ، والمقدمات من هذا النوع قد نلمس فيها معنى التقرير للمعلومة التى تقدم ، ولكن هذه المعلومة يرز فيها جانب التحديد اللما العام الذى تنئأ القصة فن جوٌّه ، وبهذا الاعتبار آثرت أن أجعلها من أنواع التهيد ، إذ إنها بهذا التحديد للموقف تؤدى وظيفة فى إنشاء علاقة
 فمثلا تصة » المذنب والعابد " يمهد لها بأنه :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) هناك تصص أخرى ذات مقدمات تهيدية كيّرة نكتفى بالإنيارة إلى بعضها : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { : Y } \\
& \text { £. } \varepsilon-\varepsilon . r
\end{aligned}
$$










 المسرف على نفسه المنغمس فـ الذنب إلم مدى بعيد . .


 لطبيعة الموقف النذي تننسأ فـ ظله أحداث القصة ، فهى تشير إلى شـيخصية





$$
\text { . } \varepsilon r q-\varepsilon r v: 0
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { ( (1) } \\
& \text { (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

بالحاضر ممثل فى إضافة القبلية إلى الخخاطبين ، لتعميق إحساسهم بواقع هذه
 ولاتكتفى المقدمة بذكر الملك ، مع مايدل عليه من معنى السلطة والقهر التى
 فهذا الملك يعتمد في ملكه وسيطرته على الناس على الستحر واللـجل والشُعوذة التى يروجها له ويشُيعها ساحره ، وقد كبر هذا 'الساحر ، وأحس بـر المرب


 والحْرافة ، ومن هنا فالساحر يطلب من الملك أن يكضر له غلاماً حتى يعلمه

 معين بكل أبعاد هذا الموقف وملابساته ، و تعطينا صورة الجو الذى تنـئنأ فيه الأحداث عامة ، وف الوتت نفسه تثير فن نفوسنا عوامل التشوق لمعرفة ما انبثق عن هذا الموفف من أحداث القصة ، وما جرى عليه مستقبل هذا الملك وساحره ..

"...
 (الأم - والطفل " أم فقيرة بائسة تقف على تارعة الطريق أمام الغادين
(1) د. عز اللدين السيد ؛ انظر المديث النبوى من الو جهة البلاغية ، ص V\& ع .
 - وكانت امرأة ترضع ابنأ لما من بنى إسرائل فمر با ها رجل راكب ذو شارة ... ه . .

والرائحين ، تطعم وليدها من ثديها ، و بينا هى على تلك الحالٌ ، إذ تجلد نفبنها
 والمنعة والغنى فهو ذو شارة يتميز بها عن غيره . ومن هذا الموقف تبدأ أحداث

القصة ..
وفى قصة ॥ يوم يكشف عن ساق ه) قالل أبو هريرة : سمعت زسو'ل. اللّّ

„ا إذا بحعَ اللّ العباد في صعيٍد واحد نادى منادٍ ... "(1) تمهيد قصنير يبين لنا ظروف القصة ، والوقت الذى بحدث فيه ، وهو اليوم الآخر ، فنحن


 التهيد الذى يعطينا صورة للموتف اللنى تبدأ منه أحداث القصعة ، وفى هذه البداية بإذا ونعل الشزط يكمن عنصر من .عناصر التّشويق ، لأن المستشع يتعلقِ اهتَامه - وقد عرفـ الموقف من فعل الشُرط - بما سيأتى فـ جواب الشُرط وأنه ليتساءل ماذا سيحصل بعد أن يجمع الله الناس فى صعيد واحد ؛ ولاشك
 " "

وف ثصة " الْكفل" :
 إلا مرة أو مرتين حتى غد سبع مرات ، ولكنى سمعته أكثر من ذلك ، سمعبت


عمله ، نأتهه امر أة .. ا'نّ "(' يكهل للقصة بتعريف سريع عن بطل القصة ، ويسمى الكفل 6 وأنه من بنى إسرائيل 6 ثُ ثحدد المقدمة أبعاد شخخصيته المعنوية ، حين تصفه بأنه لا يتور ع عن ذنب عمله ، فنحن أمام رجل بسرف على نفسه أيما إسراف ، فهو لايتورع أن يقلم على فعل ما يمتع شهوته و هواه كلما أتيحت له الفرصة ، و بعد أن تحدد المقلدمة صورة الكفل لنا ، تشرع الأححداث فث البلدء ... " فأتته امرأة .. ". . .

قال :

 فلاة من الأرض إشارة إلى ملابسات المكان ، فالرجل و وحيد فى الحللاء الواسع المنبسط 6 الملالى من الناس والحياة 6 و هكذا ترسـم المقلدمة صورة لحالة المو قف
 الحالة التى كان عليها الرجل قبل أن يسـمع الصوت ، وهى بداية تمهيدية فنية ، إذ أنها حذدت الموقف الذّى بنى الحدث فوت أرضيته ، وركان يمكن أن تأتى البداية هكذا : (\#ممع رجل صوتاً في سحابة وهو بفلاة هن الأرض " " ولو أتت هكذا لفقدت الحيوية الفنية ، و لخسر بناء القصة فرصة كبيرة تجعله أكئر عطاء و ونية . .


 . roo-Yo\&


## وبعد ذلك يبدأ الحدث المثير .






 وتسعين نفساً "، وإنها لوصف يدعر إلى العجب من أمره ، ويععث إلى التطلع نو تفاصيل تصته الغريبة ..
( (ا يينا أنا فـ الحُطيم ، وربما قال فى المحجِ مضطجعاً ، إذ أتانل
 ثال :


 البقاع على ظهر الأرض . وكان مضطجعافـ حالة هو فِها ين النائم راليُقطان ، ،
(1) صتحيع البخاري \& : YIT ، YII .


$$
\begin{aligned}
& \text {. IVQ - Ivs : ) (£) }
\end{aligned}
$$

وهو إرهاص بأن ماسيأتى من أحداث له أهمية بالغة ، مما يجعل السامع

 " ما من مُسْلمَين يموتُ لهما ثلاثة أولاد ، لم يملغوا الحنـث

 بصورة الموقف اللنى ينشأ فى إطاره الحدث وينمو إلى أن يصل إلى النهاية ، وتحدد المقدمة أبعاد الصورة من ثلات زوايا :
1
يموت لهما ولد .
( Y
أولاد ॥ فكارثتهم في أولادهم أكثئر عمقاً .

ب
 أقوى عند الوالدين مما لو كانوا كبارأ ... وهكذا وف جمل تصار موزونة تنجح المقدمة فى رسم صورة الموقف ، وتحديد هذه الصورة ..
 ها إذا ميزَ أهل الجنة وأهلُ النار ، فدخل أهل البجنة الجنة وأهل انار (r) ${ }^{\text {(1). . }}$

. YY - Y Y : Y : Y (

تبدأ القصة بُمهيد نبين ظروف القُصة وملابساتها ، فهى تعرفنا بالوقت الذى تحدث فيه ، وذلك بعد أن يتميز أهل الجنة ، وأهل النار ، ، وبعد أن أن
 مسرح أخحداث القصصة هو العالم الآخر بعد ألمد أن تقوم الساعة وبيت ألجزاء



(1)... أحداثأ مهمة وخطيرة ! الـد
 القصة ، نكتنى هنا بالإلشارة إلى بسضها :




( Y
YTr ، ، بسن ابن ماجه 1 : : . .

.rvo - rV६ ، برواية الئعمان بن بشير ..

برواية الْنعمان بن بـشـر .



. roro

7
 النسانِ ؛ :

117

والتمهيد بالتقرير $\times$ وبتحلديل الموقف هما النوعان الغالبان على المقدمات
فل القصة النبوية ، وما عداهما ما يأنتى يعد صورأ نادرا لايشُكل ظاهرة عامة يمكن أن يقف عندها الدارس طويلا ، ولكننا نلم بها هنا

من باب استقصاء مظاهر التّهيد التى وردت فى النصوص .
ج - تمهيـد حـوارى :

نجد في تصة (» الأسيلة الثلالة «) :
 صوتاً ففزَع ، فقال : مَن أصحَابُ هذه القبور ؟ قالوا : يانبىَ الله ناس" ماتوا في الجاهلية
قال : تهوَّذوا باللّ من عذابِ القبر ، وعذابِ النار ، وفتة الدجال !

ابن ماجه

- V


. rrr - rry

- 1 .
ألى داود r : ؟ £ .
: Y ( 11
. MIT: Y (ص) ( 0 (


الأنصارى سنن الترمذى r : . .
rrr بأيهأ ف
(A)

قالوا : وما ذأك يا رسول الله ؟ قال : إن هذه الأمةُ تبتلى فـ قبورها ، فإن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك .. الخ "(1) يأتي التههيد




 عذاب القبر ، وعذابب النار ، وفتنة الدجال 6 ، ويصعد هذا التوجبه درجة الدهثة عند الصححابة ويعبرون عن ذلك في سؤال صريع : وما ذالك يا رسول الله ؟ وهكذا ينجح هذا التمهيد الحوارى فن إثارة المستمعين وتو جيه تطلعهم
 ومهد المناخ اللذهنى كلى الصحابة لاستاعها واستيعاب ما فيها من عبرة
 قال : إن هذه الأمة: تبتلى فى قبورها .: الث . و3ى تصية (ا الصراط ")
روى البحاري تال : (ا ححلثا أبو اليمان .. أن أبا هريرة أخبرهما ؛ أن الناس قالوا :







110

قال : هل تمارون فى القمر يلل البدر ليس دونه سحاب ؟ قالو : : لا يا رسول اللّ ! قال : فهل تمارون فـ الشُمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا .
(1) "خال : فإنكم ترونه كذلك . يحشر الناس يوم القيامة ..




 يههد لذلك بما يكرك الذهن والنفس ، ويقرب القضية التى ستتناولمها القصة للتصور والإدراك ، فيحاور مم بأسئلة عن رؤيتهم للشّمس والقمر ، ، وأنهم



فـ حسهم جذوة الشوق والتطلع لنا يأتى ..


 (Y)
 . IV. - ITV: 1 / ov-07
Y - Y

. MYY : ت - r


 علينا بوجهه فقال : : من رأى منكم الليلة رؤيا ؟ قال : فإن رأى أخل أحد قصها ، فيقول ماشاء الله، ، فسألنا يوماً فقال : هل رأى أَحد منكم رُوُيا ؟ قلنا : لا ، تال : لكنى رأيت الليلة رجلين أتيانى .. 'الُ "(') يمهد الرسوبل

 ,رأى أحد منكم الليلة رؤيا ؟ وكان الجواب بالنفى ، ومع الجواب تطلع نـو
 سيحدثهـم عنه ، وهكذا يصنع التمهيد جواً مناسباً ، تسرد فيه القضة ..

ونجد فى قصة ॥ سنالم عليكم بما صبرتم " :

هل تلدون أول من يدخل البلنة من خلق الله ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، . قال : أول من يدخل الجنة من خلق اللّ الفقراء والمهاجرون .. (「) $\mathbb{C}$ انتباهم ، ويستثير شوتهم .لما يألى من تفاصيل ، وهو سؤال ذو أهمية بالغة، ، فهو عن أمر خطير من أمور الغيب التى تحدث في الحياة الآخرة (پ هل تدوربن



 :VA-vV: صحيح : المسند 1

11 V

حقيقة الاستفهام ، وهو طلب الإنهام عن هذا الأمر ، ولكنه أراد غرضاً آخر من وراء ذلك وهو إثارة فضول المستمعين إلى المعرذة ، كا ييري أيضاً شوڤهم لأحداث القصة فـ ذاهها ، وهو مطلع تَهيدى موفق يربط السامعين بأحداث

القصة منذ أول كلمات فيها ..
( ) هـ ت مهيد بسؤال من أحد الصسحابة :
وهذا السؤال هو بلاشك من خارج القصة ، والنىى يطرحه ليس هو مقدم القصة ، ولا شخصية من شخصياتها ، ولكن اللنى يدفع إلى دراسته ضمن مظاهر مقدمات القصة ، إنه بالرغم من صفته الـنار بية ، يؤدى وظيفة حيوية في تهيئة ذهن السامع أو القارىء؛ وتوجيهه إلى الارتباط بالقص القادمة ؛ بما يثيره السؤال في نفسه من معلومات غير غحددة ، أو تضية مبهمة ؛ حيث تبرز عنده مشكلة لايكد حلها إلا في الجواب عن هنا هنا السؤال ، وهو القصة نفسها ، وهكذا يكتسبب هذا السؤال أهمية بارزة فل بناء القصة ، والمشاركة فـ هيكلها العام ...
فنى قصة ॥ شق الصلر " : :
عن عتبة بن عبدالسلمى أنه حدثهم - وكان من أصحاب رسبول اللش © يا رسول الل山 ؟ قال : كانت حاضنتى من بنى سعل بن بكر ، فانطلقت أنا

 محاولا أن يهيىء المجو أمام ذهن القارىء فيبين أن حاضنته من بنى سعد بن بكر (1) ربا كان هذا الرجل أبا ذر الغغارى كا صرح بذلك فى الحديث الوارد فـ سنن الدارمى أيضاً



 مقدمة تَهيدية قبل شرد الأحداث ، وهى مقدمة ذات شقين :

 -نظّ

ب ॥ وركان أشد مالقيت منهم يرم العقبة ) وهنا يتطلع المستمع المل معرفة تلكّ


 انتباه . .
( و ) تمهيد باستثارة التنساؤل :

قال رسول ابلّ استطاع منكم. أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله ! قالو! !

يا رسول الله ، وما صاحب فرق الأرز ؟ قال : خرج ثلالة فغيمت عليهم (1) السماء ..





 لأكثر من سبب؛ فحب الاستطلاع والمعرفة يدفعهم إلم فمعرفة هذا الصاحب، ومن ناحية أخرى نالابد أنه ذو شأن عالن عجيب وأمر غريب



 وفى هذا الجو الذى هيأه التّهيد الموفق ، راح الرسون القصة ..
( )


 تقولون فى البلاهلية إذا رمى بثل هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، كنا




تبدأ القصة كا هو ملاحظ بمقدمة ثمهيدية تقوم على فقرتين مغتلفتين ؛
 الصشابة ، وتد امستنار نجم رمى به ذات ليلة ، وهو سؤال يخدم غرضين

مهمين :

الأول : إثارة "اهتلمهم وانتباههم ؛ من أجل التركيز واستتحضبار
الأذهان .
والثالنى : معرذة ما كانوا يعتقلونه حيال مئل هذه الشههب ؛ لككى يقر

والفقرة الثانية ، تتجلى ف جواب الرسول عإِئّئِ الذى يأتى في صورة
 فالرسول بعد هذا يقرُر الجُواب الصححيح لحقيقة هذه الشههب بقوله : إ ظإنه

ذلك : \# ولكن ربنا: تبارك وتعالى اسمه ... الث "(؟) .

ت (ح ( )



 أبو عهسى : ( ه هذأ حديت صـريح غريب " .
" مثل القائم على حلود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على

 حدود الله والمدهن فيها ه وهى تضية ذات حيوية بالغة بالنسبة اللدعوة ,للمسلمين ، حيث تعالج ناحية الصلة التى يجب أن تكون وين المبسلمين وتعاليم الإسلام فى تطبيقها والمرص الأكيد على تحقيقها فى الججتمع ، وهو تمهيد يكمل في طياته عناصر مثيرة تربط السامع والقارىء بالقصة ربطاً جيدأ من ناحيتّن : ناحية المعنى ، وهو التججريد فى التّهيد ، فالقضية تثار بصورة
 ينقله من مرحلة التجريد النظرى إلى مثل واقعى ، وهو ينشد ذلك فى القصة
 تعرض في إطار تصصىى يكسد الفكرة ، وينقلها من عالم التجريد اللى التشخيص ، وهذا الربط لايقف عند ناحية المضمون نقط ، بل هو بارز أيضاً فى الشكل من ناحية ثانية ، ذلك أن التهيد يأتى فى اللفظ ( مبتدأ ه ويأتى (ا خبره ) في مطلم القصة ، فكأن اتمهيد يشد السامع والقارىء مضموناً
(r)...
( ط ) تمهيد بتقرير وسؤال :
فقد جاء فى تصهة (ا أمتى يارب )؟ :
. £Y. : سنن الترمذي (1)





 سيد الناس يوم القيامة ! وهو خبر غير عادىى ؛ إذ إنه يتصل بيوم:القيامة ،





السيادة العظيمة بلا جدال . .
( ى ) تُهيل بتوجيه وتقرير :
جاء فى قصة (| القبر ) :

 لشغلكم عما أرى الموت ، فأكثروا من ذكر هادم اللذات ، الموت ؛ فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول : أنا بيت الغربة ، ، وأنا بيت الوحدة ، وأنا بيت التراب ، و أنا بيت الدو
$\qquad$

 (Y) يكتشرون : أكى تظهر أسنانهم من الضـتحك .
 ! إلا هن هذا الوجه ه
 با غايتين ؛ الأولى تو جيه السامعين ، وإرشادهم إلى أن يظلوا على ذكر من هادم اللذات ، وهو الموت ، لأن ذكر الموت سيدفعهم إلى العمل الصالم ، و سلوك الطريق المستقيم ، وسيمنعهم عن الزيغ والاغخراف ، والثانية تقرير يخبر
 إلا تكلم فيه بذللك الكالم الذى يعطى إيكاء رهيبأ له أثره على نفسية المستمعين ، وتهئتها للاستجابة السريعة لهذه التوجيهات ، كا يثير الهتامهم بشكل أكبر بهذه القصة ومتابعة أحداثها إلى النهاية ، ليزدادوا معرفة أكبر بواتع القبر وما يكدث فيه .

بداية الحدث بعد المقدمة :
إن تلك المقدمات التمهيدية ، لاتعتبر فى الواقع بداية حقيقية للقصة ، وإثا هى معبر نخو القصة ، بما تقوم به من إشاعة الجو المناسب ، الذى ينشأ فيه علاتة طيبة بين المتلقى و القصة ، بسبب ما تثيره تلك المقّدمات فـ نفس السامع ؛ أو الققارىء من أحاسيس و تطلعات وأشواق ، ولكن البداية الـقيقية للقصة نجدها فف بداية الحدث أو الأحدات التى تتفرع عنها تفاصيل القصة ،
 وتبدأ القصة أحياناً كثيرة بتقدي صورة لموقف معين ، هو نقطة الانطلاق فى مسار القصسة، و هذا الموقف ، يطالعنا من خحلال الصورة التى تقدمها البداية ، بشكل يكاد يكون كاملا أو قريبأ من الكامل ؛ وفى أبعاد
 بنى إسر ائيل لا يتورَّع من ذنب عمله ") . و بعد هذا التمهيد ه فأتّه امرأة

فأعطاها ستين درهأ على أن يطأها ، فلما قعد منها مقعد الرجل من
 رجل ذى مال ، كتأُخذ منه مبلغأ من المال تستعين به على بعض مشُشكلاتها ، وهو يستغل حاجتها فل أن يطلب منها ثمناً مقابل مايعطيها من مبال ، فهو لا يتورع عن ذنبن عمله ، وإنها لتستسلم وتحكنه من نفسها ، ولنقرأ ببداية
 ( كان لى فضل فأصابت الناس شدة فجاءتنى امرأة تطلب منى معروناً ،
 فذكرتنى بالله ، فأبيت عليها وقلت : لا والله ماهو دون نفسلك ، فأبت ،




 موتف الر جل من المرأة حيث طلب نفسها مقابلا لما يعطهيا من معروفب ، ولكن المرأة تتألى وتتردد و تلاقَ من ذلك حر جا


 إلا بأن تسلم نفسها إلى هذا الطامع في جسدها وهذا بعد ثالث تلمّبه الصورة .

من شق صدره وغسل قلبه بالماء والثلج ؛ حيث يعرفنا فـ البداية بصورة
 وابن للا فق بهم لنا ، ولم نأخذ معنا زاداً ، فقلت : يا أخحى اذهب فأنتا با بزاد من عند أمنا ، فانطلق أخحى ومكثت عند اليهْم ، فأتبل طائران أيمها
 نعم ..
 فى البداية لا يغفل هذه النقطة ؛ لتكون المبرر الذى من أجله أمر أُحاه بأن
 مما هيأ للخطوة التالية فـ الأحداث حين أقبل الطائران الأييضان ، ليؤديا
مهمتهما في غيبة الأخ الذى ذهب يتزود ..(「)

وأحياناً تبدأ القصة بالتر كيز على عرض الظروف والملابسات ، التى

 ذلك مثلا ف قصة " الغار والصشخرة " : " خرج ثلاثلة(「) ، فغيمت عليهم السماء ، فدخلوا غاراً ، فجاءت حـخرة من ألعا ألى الجبل حتى طبقت الباب
 والعشب ، نجدهم يلجأون إلى غار بسبب ما واجههم من تغيم السماء

$$
\text { (1) مـن الدارمى } 1 \text { : 17-17 . } 17
$$





وإنذارها بالمطر ، فهذا الظرف غير المنانسب هو الذى دفعهم إلى الغار الذى انطبقت غليهم فيه صضخرة لتسد الباب ، وليواجهوا بالتالى مصيرأ بمهولا .

 للملك : إلى قد كبرت ، فابعث إلىَّ غلامأ أعلمه السحر ، فبعث إليه غلامأ
 نكان إذا أتى السااحر مر بالراهب وقعد إليه .. "(1) فالبداية تعرفنا بالملابينةة التى دفعت السماحر إلى أن يطلب من الملك غلاماً يعلمه السحر ، وْهى أنه




 صار يتردد عليه كلما ذهب إلى الساحر (ث)







$$
\begin{aligned}
& \text {. آHrA - Irry : Y Y (Y) } \\
& \text {. YV. - Y49: 0 (Y) }
\end{aligned}
$$

مرة ") تعطينا القدرة من خلال هذه العبارات على تصور حركة الرجل فى مختلف أوخاععها ، في مشيه ، وفى كبوه ، ونى حركة ألسنة النار وهى تسفعه أححياناً وهو فن حر كته المتعثرة فهذه الو سائل اللفظية تمكننا من تكثل هذا الرجل وتمثل حركته بشكل كبير وشامل ، مما يُعلنا نندبج فـ جو القصة من خلال صورة الحلدث المرسومة ..

البداية بالحلدث مباشرة ، وعناصر التشويت فيها :
هذا هو النوع الثانى من البداية حيث تستهل به القصة ، دون أن يسبق بأى مقدمات تمهيدية كا لا حظنا في النوع الأول ، الذى تحدثنا عنه فيما سلف في بداية هذا الفصل ، و هذا النوع وإن كان أقل من النوع الأول فألنا كانه يمثل
(1) ججموعة كبيرة جداً من النصوص التى جمعتها

وتبدأ قصص هذه المجموعة مباشرة بحدث أو أحدات تكون اللبنات الأولى فـ مرحلة البداية ، من مراحل هيكل القصة العام ، والتى تنمو عنها بالضرورة المراحل التالية ، وإذا كانت المقدمات فـ النصوص اليال السابقة تعطى القصص حيوية معينة بما تقدمه للقارىء من مشوقات تجعله يقبل على القصصة ، فإن البداية المباشرة هنا هى الأخرى ذات حيوية بارزة، تكتسبها من طبيعة الحدث ذاته من ناحية ، كا أهنا فل الوقت نفسه لا تخلو أيضاً من عناصر تشويقية ، تجعل المتلقى أكثر إتبالا على القصة ومتابعة فلا ، ولنقرأ بعض الأمثلة ، نتعرف من خلالفا على طبيعة هذا النوع من بدايات القّصة النبوية ، وقبل عرض هذه الأمثلة ، نبادر بالقول بأن الوظيفة البارزة للبداية فى القصة ، هیى أنها تحرص على أن تقدم لنا - في أكثر الأحيان - تحديدأ للموقف بشثكل

تههيدية (VY) نصأ .

ما ، وهو النقطة الثى تنتئ منها أو فيها الأحداب ، كا أن هذا المؤف يترتب عليه أحداث أخرى ؛ بمعنى أنه يكون عاملا مهماً فـ وجودها فيها ألما بعده . وفى تصة (: يلور فـ النار "، تأتت البداية هكذا :
 فيدور







 يربط السامع يبقية أُحداث القصهة نهذه الأحداث القوية المؤثرة تجغله مهتماً بكابعة الموقف إلم نهايته ، ومع بداية أخرى :

وف تصة (| البطاقة الثقيلة ه :


 الاصائح ، لا ندري ! ولكن البداية تعطينا آَخر يُصعِعُد فـ البدآية عنعر

$$
\begin{aligned}
& \text {. YYq1-rYq. : \& (1) }
\end{aligned}
$$

الإثارة والحيوية ، حين تعرض لنا ظروف القصة وملابساتها، فهذا الذى


 وأحياناً تبدأ القصة بالحدث القولى الذى يكمل إيكاءات غير عادية ، م ميل



 أنها صدقة من نوع معين ، وغير عادية أيضا ، ثَ تأكيد عزمه على الصـلى القيام بالصدقة بالقسم ، أمر هو الآخر يبعل المتلقى يكفل بما يأتى من أحداث .




 تشويقية تأتى بين يدى القصة لتشد المستمعين ، الذين يزداد شورقهم بهنا

$$
\begin{aligned}
& \text { الا } \\
& \text { البخارى } 7 \text { : } 7 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 19 \text { - - 4^9 : }
\end{aligned}
$$

السؤال فى نهاية البداية : ه هل رضيتم ؟ ".
وأحيانأ أخرى نجد البداية تكوّن مشـهداً مكتملا بكل أبعاده كفصل من القصة ، يبرز فيه غنصر الموار مما يعطى للمشهد حيوية خاصة كما فـ ثصة (المؤمن والدجال ") .

مساع الدجال ، فيقولون له : أين تعمد ؟ فيقول : أعمد إلى هذا الذى
 فيقولون :اقتلوه فيقول بعضهم لبعض : أليس قد نهاك ربكم أن تقتلوا أحكداً
 الموقف الذي أجمع عليه أعوان الدجال حين استقر أمرهم على أن يذهبوا


 الرجل بين يدى الدجالل ...


 شهيدأ ، قال : فأثنى بالكفيل ، قال : كفى بالله كفيلا ، قال : صدقت ، الحى ، . فدفهها إليه إلى أجل مسمى ..
. (1) أى توم الدّجال المسلحون
(r) . Tro- TYE: r M (r)
$1 m$

إنه مشهد عجيب نهذا رجل يريد أن يستلف ألف دينار ولاكفيل له ولا شاهد إلا الله ، والطرف الآخر يرضى بالله شاهدأ وكفيلا ، ويدفع إليه
 الفصل ، ويظل السامع أو القارىء في حالة تطلع اللى مستقبل الأحدان ،
 فـ امتلاك المتلقى وإثارة اهتامه بمتابعة القصّة إلى الناية ..

وسط القصـة
تشكل منطقة الوسط فى القصة النبوية نقطة مهمة جدأ - إذ نجد أنها تشكل بجمعأ حيويأ لكثير من العوامل والعناصر الغتلفة الثى تنسأ أُساساً عن الموقف منذ البداية ، أو تكون مرتبة عليه بطريقة ما ؛ بحيث تتفاعل هذه
 مرحلـة ناميـة :
ومن هنا فإن (॥ الوسط ") فى القصة مرحلة نامية ومتطررة أصلا عن
 مما يؤ كد التلاحم العضوى يين مرحلتين مهمتين في بناء هيكل القصة العام ، فالبداية تحمل فـ تضاعيفها الأسباب التى يمكن أن تحمد تالية ، وبتلك الدوافع النابعة من البداية ينشأ موقف جديد .

ولنأخذ مثالا على ذلك تصة (\# الذى يلور فى النار ه : 1

اقتابه فى النار ، فيلور . غا يلور الحمار برحاه .. ها Y - Y الوسط : ( فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أى فلان ؟
 فإلقاء ذلك الرجل فن النار بتلك الصورة النُنيعة التى سجلتها الْبلداية ،

 حيث أحخذوا فـ سؤالل الرجل : مالك يا فلان ؟! ألم تكن تأمر بالمعروو وت وتنهى

عن المنكر ؟ وهى مشككلة مثيرة يمحملها الموقف الجديد ..
وْقد تكون إلبداية مشهداً معيناً ، كى فى قصة " المُستلف ألف دينار :" ، ،
وعن ذلك المثـهد يترتب مشهـل جديد يمثل وسط القصة وفصلا تاليلاً متطرر اً
عن الفصل الأول "(البداية ه ، و القصة تأتى هكذا :

$$
1 \text { - البداية ( المششهد الأول ) : }
$$



كفى بالله شهيداً ؛ قال : فأتنى بالكفيل ، قال : كفى بالله كفيلا ، قال : صدقت . فدفعها إليه إلى أجل مسـى .

- الوسط ( المثنهل الشانى ) :
" الخرج في البحر فقضى حآجته . ثم التمس مركباً ير كبها ، يقدم
عليه للأجل اللذى أجله فلم يجد مركباً ، فأخذل خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفةٌ منه إلى حاحبه ثُ زجَّج موضعها ثُ ألى بها إلى النبحر فقال : اللهم إنك تعلم ألى ككت تسلفت فلاناً ألف دينار فسألنى كفيالا ، نقلت : كفى باللة كفيلا ، فرضى بك ، وسألنى شهيداً ، فقلت : كفى


بالله شهيدا ، فرضى بك ، وألنى جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه اللى له



















 منتظرأ ماله ، فإذا به بيبد المخنبة ، فيأخذها حطبأ لأهله ، ويلهمه الشاهد

والكفيل أن ينشر ها ليجد ماله ، وتد أوصله إليه الشاهد والكفيل الذى آمن به (1).. ووثق واطمأن إلئ

## منطقـة الثقـل :

وتتميز مرحُلة الوسط ، بأنها المنطقة الحانفة بتشابك العناصر المتاجة فـ الموقف الأول ف؛ البناء الذى ابتدأ بسيطأ، ، وبأنها محور التأزير للمواقف الأولية ، ونقطة التطرر للمشُكلة ، بمختلف أنواعها وشتى صورها

 ونستطيع أنْ نفول إن جميع القصص النبوية لاتخلو على الإططلاق فـ هـذه





$$
\begin{aligned}
& \text { فـ تصة ( جرئ) ، : } \\
& \text { 1 البدايـة : }
\end{aligned}
$$

(ا .. وكان فـ بنى إسرائيل رجل عابد يقال له : جرئ ، فابتّى صومعة وتعد فيها ، قال : فذكر بنو إسرائيل يومأ عبادة جرئ ، فقالت بغى منه : كئن شئتم لأصيينه ؟! فقالوا : قد شئنا . .
(1) اترأ تصنة هالمؤمن والدجال ه صحيح مسلم ع : זOY .



r - الوسـط :
( فأته فتعر ضت له ، فلم يلتفت إليها ، فأمكنت نفسها من راع كا كان



 الغغلام فظطعنه بإصبعه ، وقال : بالله يا غلام ، من أبوك ؟ ؟ قال : أنا
|بن الراعى .. |( )
 وما صاحب ذلك الاتهام من سب وضرب وبلاء ، مع أنه برىء من من كلم



 اللذى هو في حسبانهم فـ تلك اللحظات منافق غخادع ، يتزيا بلباس العابدين


 يتحرك فـ تصرف معين يمليه عليه الواتع النىى هو فيه ، فيطلب منهم ر أن

يلَعوه يصلى " ؛ فُهو واثتُ كن نفسه ومن براءته ، فيتجه إلى علام الغيوب اللذى لاتخفى عليه خخافية لينقذه محا هو فيه من ورطة ، وبعل صالثه يتجه إلى الغلام - و هذا أيضاً موقف جليد - فيطعنه بإصبعه قائلا : بالله ياغلام ! ! من أبولك ؟ ؤهنا تتكشفض الحقيقة. و تنجلى الأزمة على لسان هذه الطفل ، والموجف هنا حافل بالمفاجأة والبحيوية ، نظراً للنحدث غير العادى الذى احتواه ، مما أدى


مرحلـة الـلـروة :
ونى هذه المرحلة - أعنى مرحلة الوسط - نلاحظ نقطة اللنروة

ركلنأحذ قصهة (\| الأم والسنكين ") :
1 1
إحذاهما فأخلذ وللها

- Y أوسط : أصبحتا تختيمهان في الصبى الباقى إلى ذاود عليه السلام فقهى به للكبرى منهما . فمرتا على سليمان فقال : كيفن أمركا ؟
 ( أتشقه ؟ قال : نعم ؟ فقالت : لآنفل نرى أول خيط فن المشكلة يبدأ حين يذهب اللذئب بابن إحلىى المرأتين ، وتتأزم المشيكلة ححن تدعى كل واحلدة منهن أن الصبى الباقي هو ابنها
. (I) (I) سنعرض لما بغد المديث عن النهاية


( F (

Iry

ويتفاقم الأمر إلى حد الوصول إلى الحاكَ ويككم داود للكبرى ، ويبدو أن هذا
 قصتهما ، وهنا يصل الحدث إلى ذروته ، حين طلب سليمان - عليه السلام
 بالنسبة للصغرى ، التى حر كتها عاطفة الأمومة فن رعب واستنكار لتقول :
 عن حظها من بالصبىى" (" وحين تصل الأحدات إلى ذروتها فی هذا المرحلة ، نلاحظ انحدارها نو

الانفرا'ج متدر جة فی طريق النهاية'「"
النهايـة
إن أول كلمة يجب أن تقال عن النهاية في القصة النبوية هى أنها تأتى
فى توة بدايتها ، فقد أأتح لها من مقومات القوة وعناصر ها ما يبعلها تضار ع
 القصة ، له قيمته الحاسمة فى تقدير القصة والـككم عليها ، وعلى النهاية يتوقف
 منذ أول خطواتها فى بنائه ، هذا إذا كانت نهاية فاشُلة ، وإما أن تؤ كد هذا البناء ، وتحمل ثُرته في المعنى الأخحير الذى سيظل عالقاً في ذهن المتلقى وقتاً طويلا حين تكون نهاية جيدة ، وهكذا كانت النهاية فى القصة النبوية ؛ فقد

 Y Y Y Y 0: 0 0 مستسسلهأ للموت بعد أن عيته الحيلة ف النجانة . (r) سنفهل ذللك ف الحديـث عن نسبي القصة .

حظيت بعناصر عدة: ججلت فى أكثر من مظهر منحها القوة والميوية : : التفسير :

هناكُ ظاهرة عامة نلاحظها فـ كئير من نهايات القصة النبية ، وهى أنها تشتمل على تفسير معين للأحداث التى سبقت أثناء السرد القصصى فـي




 شديداً لـل رموزها ، ومن هنا تنجح القصة فل السيطرة على .القاريء أو السامع إلم آخر ككلمة فيا .
ومن أجل أن نتعرف على نوعية هذا التفسير بشُكل أوضح ، نعرض هـر هنا



 رجعوا إلينا ، قد ذهب ذلك السوء غنهم فصاروا فـ أحسن صورة .
 اللذين كانوا شطر منهر حسن ، وشطر منه قييح فإنهر خلطوا عملا صالمأ


بعد سياق الأحداث الغريبة يأتى فل النهاية الكشف الفيبى عن حقيقة


ومثل ذلك تصة ها المسئولية والجزاء ه :




 فانطلقت معهما فإذا رجل مستلق على قفاه ورجل قالئلم







 فإذا فيها شجرة عظيمة ، وإذا شيخ فـ أحلها حوله صيبان ، وإذا رجل





هى أحسن وأفضل منها ، فيها شيوخ وشباب . فقلت فما :



 آتاه اللهُ تبارك وتعالى القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل بما فيه بالنهار ، فهو





 ارفع رأسلك فرفعتُ رأسى ، فإذا هى كهيئة النسحاب ، فقالا لـ : وتللك
 (1) (1. . فانهاية تأنى أتفسر الأحداث الغريبة ، وتكشف عن هوية الأشخاض

المجهولين الذين مرو|:فى سياق القصة ..
وفى تصة (\# المتصدق "، :
 زانية فأصبحوا يتحلثّون : تصدق الليلة على زانية ، قال : اللهم بلك إلمدند


$$
\begin{aligned}
& \text { § }
\end{aligned}
$$

فأصبحو ا يتحدئون : تصدق على غنى ، قال : اللهم للك المحم على غنى"
 يتحدثون : تصدق على سارق ، فقال : اللهمم لك الحمد على زانية ، وعلى

غنى ، وعلى سارق .
النهايـة :
فأتىَ فقيل له : أمّا حدقتك فقد قبلت ، أما الزانية فلعلها تستعفٌ بها عن زناها ، ولعل الفنى يعتبر فينفق ما أعططاه الله ، ولعل السارق يستمف
 التى وردت فن أثناء القصة ، و تكشُف مدلو لما للقاریء أو السـامع ، فتفسر الصدقة على هؤلاء الثلالة ، بأنها تحمل معنى بعيداً ، لا يتبادر لوعينا فی الوهلة الأولى ؛ وهو أنها ستكون عاملا مساعدأ يدفع هؤلاء إلى العفة والعبرة ..

وفى تصة " صوت في سحابة ه :
(1 بينا رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتأ في سحابة : اسق حلديقة فلان ، فتسحى ذللك السحاب ، فأفر غ ماءه في حرة ، فانتهى إلى الحرة فإذا هو فـ أذناب شراج(٪) ، وإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذللك الماء كله ، فتبع الماء ، فإذا رجل فو حديقته يمول الماء بمستحاته ، فقال له :
 يا عبد الله لم تسألنى عن المىى؟ قال : إلى سمعت صوتاً في السـحاب هذا ماؤه يقول : اسقق ححيقة فلان لابسملك ، فما تصنع فيها ؟؟ النهايـة :
 (r) النُرج : مسِل الماء من الحرة إلى السهل .
„را قال : أما إذا هلت هذا ؛ فإلى أنظر إلى ماخرج منها فأتصدق

يتركز فى النهاية هنا موطن العبرة ، والمغزى الحقيقى وراء القصصة؛ وتأتى تفسيرأ يكشف حقيقة الأحداث التى سبقت ، ويين الدافع الذى كان وراءها فهذا الر جل صاحب الحديقة ، كان رجلا صالحأً ، بجاهدأ على نفسه وعلى عياله ، متصدقاً على الضعفاء والمساكين ، فهو ينظر إلى مايخرج منتها

فيتصدق بثلثه ، ويأكل هو وعيالك ثلثيأ ، ويرد فيها الثلث الباقى . .
ونى تصة (" الأم والرضيع " :
(ا وبينا امرأة فف حجرها ابن لها ترضعه ، ،إذا مر بها راكب ذو شارة ، فقالت : اللهم اججعل ابنى مثل هذا ، قال : فترك ثلديها ، وأقبل على الراكب فقال : اللهم لاتجعلنى مثله ، قال : ثم عاد إلى ثلـيها يمصه ، ( قالّ
 ووضعه أصبعه فی فمه فجعل يمصها ) ثم مر بأمة تُضرب ، فقالت : الت : اللهم لا ثجعل ابنى مثلها ، قال : فترك ثلدهيا ، وأقبل على أمه فقال : اللهم ابجعلنى مثلها ، قال : فذلك حين تراجعا المحديث ، فقالت : ححلقي(٪) مر الراكب ذو الشارة فقلت : اللهم اجعل ابنى مثله ، فقلت : : اللهم لا تجعلنى مثله ، ومر بهذه الأمة ، فقلت : اللهم لا تجعل ابنى مثلها ؛ فقلت : اللههم اجعلني مثلها ؟!




النهايـة :
ها فقال : يا أمتاه ، إن الراكب ذو الشارة جبار من الجبابرة ، وإن

 اطهأنت إلى نطقه غير المألوف ؛ علها تجد عنده مايريمها من هذه الميرة المستبدة التى نشأت من التـاتض ين دعائها له ، ودعائه لنفسه ، وإذا به يتجه إليها ، يكشف لها ولنا معها السر فـ تلك المفارقة ، ويفسر ذلك الموتف اللامض العجيب بيان حقيقة ذلك الراكب اللىى يبدو فن مظهر الخلير ، وتلك الجلارية التى تبلو فف مظهر السشر ، مع أن الواقع أن كلا منهمها على نقيض
 على لسان هذا الرضيع ..

وفى قصة الذى \# يدور فـ النار " :
" يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار ، فتدلق أقتابه في النار ، فيدور كا يدور الحمار برحاه ، فيجتمع أهل النار عليه ، فيقولون : ألى ألى
 النهايـة :
„ قال : كنت آمرFم بالمعروف ولا آته ، وأنهام عن المنكر
${ }^{(T)}$ (1) 1 Tity



وهكذا تنتهى القصة بكلمات تأتى على لسان الرجل صان تكشف عن سر وجوده في النار مع أنه كان من الآثمرين بالمعروف النامين عني المنكر فيفسر ألموقف والأجداث الثى تجرى ، والتى تثئير دهئة أهلم النار
 وآتيه !! ، فينكشبف الأمر أمام الجمهور المتجمع ، وتستنير الأحداث(1) "!


 (r).

وهذا التُشابه يعطينا وجهاً من أوجه الالتقاء يين القصة النبوية وبين

 التى تبدر فيها القصة النبوية .
(1 نكتفى منا بهذا القدر من النماذ ، ونشير هنا إل نماذج أخرى المقراءة :

1

$$
r i r-r \cdot q: 0
$$


 . 19 - 17 - £rV:
\&
 . lor : 0 0 Mry - Yro
(Y)

 . IV (r)
: المفاجــأة -
تبرز المفاجأة فن النهاية عنصرأ آخر من عناصر قوتها ، ذلك أن المفاجأة
 القارىء، أو ألنسامع، وبخاصة أنها تبلو فن صورة معقولة ، تنسجم مع ظروف القصة وملابساتها وتلائم الجو العام الذى تحدث فيه ، كا أنها لاتخرج عن سياق القصة العام ونطاق أحدائها ، و هناك كثير من الأمثلة التى تحمل هذا
 (ا لله أشلُ فُرحاً بتوبة عبله حينَ يتوبُ إليه ، من أحدكُ كان على راحلثه بأرض فلاة ، فانفلتت منه ، وعليها طعامه وشرابه ، فأيس منها ، فأتى

شـجرة ، فاضطجع في ظلها ، قد أيس من راحلته ه .
النهايـة :
(ا فنينا هو كذللك إذا هو بها ، قائمة عنده . فأخذ بكطامها ، ثم قال من شدة الفرح : اللهم ؟ أنت عبدى وأنا ربك . أخططأ من شلدة
(1) الفرح

تنتهى القصة بالمشهد الأخحير من فصول هذه القصة المثيرة على قصرها الثشديد ، فها هو الر جل تد اضطجع فن ظل الشسجرة مستسلمأ للموت الذى
 ( إذا ") الفجائية ، وهى تعطى دلالة فنية رائعة في حَبك القصة ، فالراحلة في الواقع تد فاجأت الرجل بوقوفها \# قائمة عنده فأحذ بخطامها "ش والألفاظ هنا تشارك في تصوير تمكنه منها بعد اليأس الذى انتزعته المفاجأة منه ، هذه
 . Y\& - YIr: : Y
(1.)

المفاجأة التى جعلته يفرح فرحاً طاغياً، و لنا أن نتصور مقداز الفرحة التى تغمر كيان هذا الرجل اللنى عاد إلى المياة بعد أن عادت إليه راحلته ، إنه فی فرحة تطنى على الحد المُتاد ؛ تخرجه عن طوره حتى ليختلط عليه التعبير حينّ

 نستشف نحن من خلاله مذى الفرحة الطاغية التى غمرت هذا الر جل 1 الأخلذ
 الفرح ") وهكذا استطاعت القصة بنهايتها الفنية الرائعة ، أن تحقت المغزى :فى تقريب المستمعين - ؛ فـ حلود تكرتهم - لإِدراك ملى فرح اللّ بتوبة عبده ، من خلال تصورهم لفرح هذا الرجل •
وفى قصة "ا صوت من السمـاء ") :
"القد لقيتُ من قوملك مالقيتُ ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم الهقبة ، إذ عرضت نفسى على ابن عبدياليل بن عبد كالل ، فلم بيبنى ابلى ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهى ، فلم استغت إلا وأنا بقرت البعالبب ، فرفعت رأسى ، فإذا أنا بسـحابة قد أظلتنى ، فنظرت ، فإذا فيها جبريل ، فنادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك للك ، وما ردوا عليلك ،

وقد بَعث إليك ملك الجبال ، لتأمره بما شئت فيهم " .
النهايـة :
(ا فنادالى ملك الجبال ، فسلم علىَ ، ثم قال : ياعحمد ، فقال : ذلك
 أرجو أن يخرج اللله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا ينشرك بل

شيئاً ! (1)


إن المستمع ليتطلع ، وتتسع حدقتا عينيه في لففة وترقب ؛ إن الرسول
 للحق ، وها هو الآن يملك - بأمر الله - أن يأمر ملك الجبال فينزل بهم عذاباً ساحقاً ، إنه يملك أن يطبق عليهم الأخشبين ، فهل تأتى نهاية هؤلاء القوم على يد الملك القادر بأمر ربه ، فينهى أمرهم فن لـظات ، ولكـ الكن النهاية تفاجؤنا
 حريص على تومه حدِب عليهم ، ينظر بعين بصيرة إلى المدى البعيد ، ويأمل


 والسلامة ، لا أن يطبق عليهم الأخشنبين(1) ، وتنتهى القصة بالمفاجأة التى التى تحمل الرد الكريم اللطيف الشفيف على ملك الجبال : بل أرجو أن يخرج الله


(r) هناك ألمثلة كثيرة نذكر بها بها :

1
( Cll : \&

. rrv: r
 . 79.

. \&.0. ، Ү97

. YYVV - rYVo
: تش
إن المشهل المشخص ف القصة النبوية ، عنصر بارز في القصة كلها ،
 ولكنه في النهاية أكثر بروزأ، ذللك أن النهايات التى تأتى حاملة صوراً ومشاهل معينة كثيرة جدأ ، ما يعطى للنهاية تيمة كرى فـ تحقيقها للفرض الذى تهذف إليه ، إذ أن طبيعة المشتهد بما تحفل به من شتى الُمور ، و حيوية الحركة '، تجعل المتلقى أكثر قدرة على المتابعة للححدث ، وأكثر الستيعاباً لمضمون القصة :؛ نظرأ للا يثيره المشهل من التجاوب العاطفى بالتأثر والانفعال وهل يثيره في غقله من الاستيحاء والتصنور بخلاف ما لو عرضت بطريقة سردية تقريرية ، تبغلنا
 ومن أمثلة ذلك ما نجد فى پ تصة أصحاب الأخلود "، التى تحكى تصة
 الإيمان من الراهب الذىى كان في طريقه ، والغلام علم هذا الإيمان إلى جليّلم




وأنت تقول : باسم:الله رب الغلام ، ونعل ذلك(1)
" هقال الناس : آمنا برب الغلام ، آمنا برب الغلام ، آمنا بربب الغلام ، فأتى الملك فقيل له : أرأيت ماكنت تحلر ؟ حذرك ، قد آمن الناس ، فأمر بالأخدود ف أفواه السكك فنخدت؛ ،
(1) (1 (آت بالتصه كاملة شبا نظرأ لطولما ، فرأيت الاكتفاء بتلخيص صدرها ونقل النهاية لأنها موضع الاستثهاد .




فالنهاية هنا مشهد من مشاهد حية تموج بشتى الصور المتحر كة وتحمل


 البجنون ، والثورة المعربدة التى فجرها الملك الطاغى على المى المؤمنين حين الما أمر

 هو الانتصار الحقيقى برغم أتسى مظاهر العنف والإرهاب والمِ والقتل بالنار ،




 فقد | جاءت الأم بولدها متمسكة به إلى النهاية لم تفصلها أهورال الألمدا الأحداث عنه حتى جاءت إلى حافة الأخدود ، واشتعلت مشاءر الأمومة وكراهية الموت فها
 . الترمذى
(Y) (Y)

فتردذت أن تقع بابنا ، ولكن الططل يطنىء فـ إحساس أمه لميب النار ذات
 الصبيى هو آخر كلدّات القصة عند حافة الأخدود ، قمة الانتصار للحق ،



 نجده فـ تصة ه قاتل المائة ه :

ر كان فيمن كان قلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً ، فسأل عن ،



 وكذا ، فإن بها أناسأ يعبدون الله فاعبد الله معهم ، ولا ترجع إلى أرضك فإنا أرض سوء .
النهـــــة :
„ اه انطلق حتى إذا نصف الطريت أتاه الموت ، فانتصيمت فيه ملائكة

 آدمى ، فجعلوه يينهم . فقال : قيسوا مابين الأرضين ، فإلى أيتهما كان

101

أدنى ، نهو له ، نقاسوا ، فوجدوه أدلى إلى الأرض التى أراد ، فقبضته

تظل القصة فى خاتتها وف نهاية الططاف كتفظة بعنصر الإثارة والاستقطاب ، وبظهر الروعة والفنية بسبب اعتادها ملا على طريقة تشخخي المششهد في نقل الحدث الأخير وتصويره ، نهذا الرجل جل فـ طريقه إلما الأرض


 فل هذا الرجل اللذى ينتظر الموت ... ومع الموت ينتظر مستقبلا بههولا ، وإنها










(1) ( ( Y Yo : Y

(Y) هنالُ أمثلة كثيرة فى القصص التالية :


ومناك بعض النصوص التى تنتى بنهايات تحمل في طنياتيا الـلمل

 نفس المثلقى شوقاً إلى المتابعة لمعرنة الـل والاطمئنان إلب تحققه ، ،ما أنه فـ
: r =

 .ri.\& :

 - V
A - تصة ه أنا لها ه المسند ( شاكر ) ع : AV .


$$
\text { ابن ماجة } 1 \text { : Y . }
$$

. 1 -


$$
\text { صحيع مسلم 1 : 17. - } 17 v
$$

IY - Ir






الوتت نفسه يرى النهاية ذاتها ويعلها أكثر حيوية وإثلارة ، ولنقرأ بعض
الماذج :
ففى تصة (\# البطاقة الثقيلة ) :





 قال : فقال : يارب ؟ ما هذه البطاتة مع هذه السجلات ؟ ه فيقول : إنك

لا تظلم
النهايـة :


 - ثقل الثهادتين العظي

وف تصة (هجة الذهب) :
و اشترى رجل من رجل عقاراً له فوجد الر جل الذي الذى اشترى العقار
 إغا اشتريت منك الأرض ، ولم أبتع منك الذهب ، وقال الذى له الأرض :



إما بعتك الأرض وما فيها ؟ فتحاكا إلى رجل " .
النهاية :
| فقال الذى تحاكًا إليه : ألكما ولد ؟ قال أحدهما : فـ غلام ، وقال الآخر : لى مجارية ، قال : انكحورا الغلام المجارية ، وأنفقوا على الى


خاتمة موفقة يصل 'إلها هذا الحكم الخصيف ، الذى أدرك مكا مأذا يعتمل
 هذه المشكلة ، ألكما ولد ؟ ومن جميل المصادفة أن يكون لأحدهما غلام ، وللآخر جارية ، فقال : انكحوا الغلام الملارية ، وأنفقوا على :أنفسهوها



تشتمل النهاية على حل موفق ونهاية سعيدة(٪) .

$$
\begin{aligned}
& \text { rlı: r r ( } \\
& \text { : وانظر أمثلة أبخرى نحو (Y) } \\
& \text { : : } 1
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. Y\&o- Y\&\& } \\
& \text {. } 19 \mathrm{~A} \text { : : } \text { : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. IVAV - IVAT: : ت - } 7
\end{aligned}
$$

## النهايـة والتفـاؤل :

ما يلفت النظر فـ النهاية ، أنها تحرص على أن تقدم للمستمع
 أو بجموعة من أبطالها ، وهى بالتالى ذات آثأر تنعكس على نفسية المتلقى ؛ حيـت تعطيه الرضا والطمأنينة ، والاستئناس بهنه المسئاهد والمواتيم التى تزر ع

 حين يجتمع الناس يوم القيامة ف صعيد واحد ، ف موتف عصيب ، فيضج الناس مما هم فيه من كرب ، ويلجأون إلى الأنبياء ويستئفعون بهم إلى اللّ الم
 واحد منهم يعتذر ويقول : نفسى نفسى ، ويشير إليهم أن يذهبوا إلى غيره إلى


" . يا عحمد أدخِل من أمتك من لا حسابِ عليهم من الباب الأيمن من أبواب
 نفسى بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع البنة ، كا كا بين مكة وحمير (أو كا بين مكة وبُصرى (1)

فالقصة هنا تنتهى عند مسُهد واحد من المُشُاهد المهبة إلى النفوس ،
 يُدخل من أمته من لا حساب عليهم من الباب الأيمن للجنة ، ويجب أن يكون

[^1]

 الضمنى بتصوير سععة الباب الأيمن من أبواب الجنة ، مؤكداً ذلك بالقـد بالقسم :

 علق به على القصةة.

انتصـار الحـق :
تسجل النهانية فـ ألقصة النبوية فـ أحيان كئيرة انتصار الـق ، وانهزام الباطل مهما كانت ألظروف ، ومهما أطال الزمن فـ عمر الباطل ، وقد يكون

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ومناكُ أميلة كثيرة على النهايات السعبدة نذكر منا للفقاءة : } \\
& \text { • Yr : } 1
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 11 \text { : } 1 \text { - V } \\
& \text { - } 1
\end{aligned}
$$


. \&vo ، ry६
. Tos - Iov: \&



ذلك الانتصار الذى تسجله النهاية معنوياً يتمثل في الثبات على المبدأ وعدم الرضوخ إلى رغبة طغيان الباطل وأهوائه ، برغم ما يملكه من و سائل الإرهاب

 أغلب الأحيان تقف القصة أمام الانتصار الحسى اللحق فى الوار المع المسياهد



 أحداً من المنزمين 1 ا حتى إن الشُجرة لتقول : يا مؤمن هذا كا كافر ، و ويقول المجر : يا مؤمن هذا كافر ه ، وهو مشهد حي نابض يصور طيبيعة العلاتة

الإلمى ، حين تقف مع المق وأهل الحق (!) ..

بتر الحدث والاككتفاء بالتعليت :
وهناك نموذج واحد ف القصة النبوية التى تناولتها بالدرس فـ هذا البحث ، هذا النوذج تقف القصة فيه عند نقطة معينة يبتر فيها المدث ، وينقطع السرد القصصى ، وتبقى ناية القصة والأحداث بجهولة ، لا يعرف الم كيف سارت بعد هذه النقطة ولا أين البجهت ، كا نجد ذلك واضهاً فـ قصة :

$$
1
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. YY. - YY99: : ع (1) } \\
& \text {. YIV-YIT: \& ( } \\
& \text {. 19. : } 7 \text { ( المسند ( شاكر ) } \\
& \text { (\%) ومن أمثلة ذلك أيضاً : }
\end{aligned}
$$

(\# سفينة المياة ه: :"( مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قورم استهوا على سفينة فف البحر فأصاب بعضهم أعلاها ، وأصاب بعلاب بعضهم





وهكذا تبتر : القصة الحدث عند نقطة مثيرة تطور إليا (الموقف ،
ولا تكشف لنا النقاب عن خلمّة هذا الموقف المئير ، وتظل نهاية المطاف بهورلة ،



 الجمالية ، وأكثر تحرِبكاً للوجدان النفسى ، وفى خلالال ذلك يتملى المستمع
 عن منعهم من نقب السفينة ، وسيتصور الناية الأسيفة الغققة للجميع ، علم سيستيقظ خياله على أصل الفكرة والقضية ، وسيرجع اللواقع ويتذكر أنه أمام بثل للقائع على حدود الله والمدهن فيا ، فيتصور بالتالى ما يكيق بالجتمع من جزاء الكفربط فـ حمدو الثه .
كا سيتصور برة أخرى أولكثك القوم وتد أجمعوا على منمهم من هنا القُرار
 عليهم جيعاً ، ومة أخرى سيربط المثلقى بين هنا وين الواقع المعاش ؛، وسيكون

أكثر ارتباطاً بالفكرة الأساسية ، وأكئز اقتناعاً بضرورة الأخذ بنهج اللّ للنجاة
بسفينة الحمياة الإِنسانية .
ومع هذه النهاية المبتورة ، يأتى تعليق سريع من الرسول عْيِّئّة يساعد الذهن على التعمق في فهم النهاية الممكنة من شتى جوانهها وزواياها: (ا فإن أخخلوا
 الوقائع الخية إلى التجريد الفككرى أو إلي طرح قضية مما يذكرنا بالاتجاه الملاحمى فى
. المسرح والرواية
البنـاء الدائـرى :
وهناك من الحالات النادرة أيضأ ف القصة النبوية ، ما نلاحظه في بعض النماذج مما يسمى بالبناء الدائرى(1) ، وهو أن تسرد القصة منطلقة من من منطة متأخحرة فى أحداث القصة ، بحيث تبدأ من النهاية ، ثم تعود إلى الوراء من أجل عرض تفاصيل القصة إلى أن تصل إلى النهاية التى ابتدأ منها مرة أخرى ، ونجد
 مومسة .. " ، ولاشك أن المغفرة كانت نتيجة أحدلاث سابقة ، ونهاية لها ، ولكن القصة تبدأ بها ، ثم تنتقل !الى سرد الأحدات التى أدت !إلى هذه النهاية :
 فأوثقته بخمارها ، فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك .
 القصة من موت الماشطة ودفها مع أولادها ، وهى نهاية الأحداث فى القصة ،
(1) انظر : عمد رشيد ثابت ؛ البنبة القصصية ومدلوها الاجتاعى فل حديث عيسى بن هشام




وبعد هذا التمهد يبدأ عرض أحداث القصة ، إلى أن تصل مرة أخرى إلى النهاية التى ذكرت في مطلع القصة .
ونجد مثالا لاستدارة القصة فـ القرآن الكريً أيضاً ف قصة يونف عليه

 وهناك أكثم من سبب فـ رأي النقاد(r) لانتهاج هذا الأسلوب فـ بناء القصنة ، منها تشويق السامع أو القارىء إلى معرنة الأحداث التى التى أدت إلى الى هذه النهاية ، وكذلك بيان خطورة مثل هذه النهاية وأهميتها .
(1) انظر : نروت أباظة \& الــرد المصصى ف المقرآن الكريَ ص اء ، دار نضضة مصر بلطّع
'والنشر ، التامرة ، د . . ت : ي .
(انظر يوسف الشارولذ ؟ القصة القصرة نظرياً وتطبيقبأ ص . . 1 ، كتاب الملال ، ذار . الهلال عدد

$$
\begin{aligned}
& \text { الفصحلاتنا } 3 \\
& \text { البینا, النتيج }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • } \\
& \text { - } \\
& \text { 納。 } \\
& \text { • }
\end{aligned}
$$

البـناء والنسـيج :
 يتحقق منفصلا عن البناء ، إنهما حقيقتان لا غنى لإحداهما عن الأخرى لتحقيق
 والجزئيات المتعددة التى تتشابك وتتعاون فى إقامة بناء الهيكل ، وإرساء دعائمه ، فكل خيط من هذه الحيوط ، وكل جزئية مهما كان حجمها ذات وظيفة حيوية تسهم بكشل ما فى تحقيق النلق اللسوى لجسمم القصة ، وهذه الجزئيات فـ
 مظهره المكتمل بكل أعضائه المختلفة ؛ فالأسلوب بكل مألما مظاهره ، والحبكة بسائر
 من شخصيات وأحداث وحوار ، كل ذلك لابد أن يقوم على خدمة الحدث أو الأحداث ، ودفع الحركة في القصة إلى الثنو والاكتال . .

والنسيج في القصة يتحقق بتلاحم هذه المقومات ، وتداخل بعضها فى بعض وتفاعلها بشكل بارز يؤثر ف التيار القصصى ، ويضمن استمراره فـ التدفق . .

مقومات النسبيج : ( الأسلوب - المبكة - المثكلة - المناجاة )

$$
1 \text { - الأسلوب : }
$$

إن أسلوب القصة هو ثوبها الذى تخرج فيه على القارىء ، والن شئت
 يصوغ بها أحداث تصته بشكل يعقق المدف الفنى ، تلك الوسائل التى تبلو فى الألفاظ والعبارات والصور البيانية والأوصاف ، إلى غير ذلك من الكـ عناصر
 الزاخرة بالحيوية والقوة التى تُعله أكثر تأثيرأ وجاذية نظرأ لـا يتمنع به من من تنويع فـ الصياغة والتعيير حسبب مايتطلبه عرض القضايا والعلاقات الموضوعية التى تتناولما القصة .
ومن المناسب أن نقف فيما يل بعض الوتفات المتأنية نتحدث فيها عن
أبرز المظاهر الأسلوية ف القصة :

الألفاظ والعبارات :
من أبرز مايكسه فارىء القصة النبوية ، الاستخدام الجيد لطاقة الألفاظ
 المناسب لتحقيت المعنى المطلوب ، والفعل المضار ع بما يملكه من دلالة حيوية ،


 مشهد حسى ، حأفل بالصور المية ، ومى تلمأ إله الفعل المار المارع ليشئنارك



 ثالثة : ( فيلقى فل الثار أملها ، فتقول : هل من مزيد ؟ ، قال : ويلقى فيها

$$
\begin{aligned}
& \text {.vy - v7: 1. (1) ( }
\end{aligned}
$$

170

وتقول : هل من مزيد ؟ ويلقى فهِا وتقول هل من مزيد ؟ .. „(1) ! !لى غير
ذللك(「)
وحين يكون الحديث فى القصة عن مشاهد القيامة التى لم تحدث بعد ، ولكنها ستحدث في المستقبل ، نجد الرسول عِّئِّهُ يستعمل بجانبها الفعل الماضى في بجال السرد القصصى ، ليعطى طابع التحقت الذى يتطلبه بجال القصة ، كا أنه أمر متحقق من وتوعه بكل تأكيد فلا بأس من استعمال الماضى بجانبه على أساس اعتبار ماسيكون كزا نجد في قصهة "( مؤمنان على .باب الجنة ") :


وفى ثصة الذى فقد راحلته نجد مظهرأ جيداً لتوظيف دلالة الألفاظ والحروف : و فينا هو كذللك إذا هو بها قائمة عنده ، فأخلذ

 هی جميلة ودالة عبارة لوجه ، نجأة ! وإنه لا يكاد يصدق أنها أمامه ، وإنه وهو في هذه الحالة حريص أشد الحرص على الاستمساك بها ، فهي تمثل بالنسبة له عودة الحياة بعد الموت ، وهنا يأنى دور الألفاظل الأخخرى في تصوير تمكنه منها بعد يأسه ،
. Ir : r (



 أين ماكنتم تعبلون من دون الله مل ينصرونكم أو ينتصرون ، فكبكبوا فيها مـم والغارون ه ، الشعراء . $9 \varepsilon-9$.


واستمساكه با (\# قائمة ") ، (1 عنده ) إنها قائمة ا وأين ؟ عنده نهو متمكن











 ربط معكم يين البناية والوسط فـ القصة .
وما ينبغى أن يلتفت اللظر إليه بصيدد استعمال الألفاظ والعبارات فـ في أثثاء العرض القصصىى مايلاحظ من أن المضمون حاضر داثماً فـ ضمير اللفظة
 بعناية بيث تؤدى دوراً مزدوجاً ؛ إذ إنها فـ الوتت الذى تقيم فيه المظهر
(Y)

 79£ - 797: : ع

المخارجى الشكلى بجرى الكلام، تجعلنا أيضاً أكثر شعورأ بالمضمون الذى تهد القصة إلى تجليته ، وبالمعنى اللذى يراد لنا أن نخرج بـ به من القصة فـ نهاية الأمر ..

فإذا كانت القصة تتحدث مئلا عن متكبر تد انتفخ خيلاء ، وتعرض لنا مصيره فی نهاية المطاف ، فإنها تختار فـ مقام ترهيبنا من هذا السلوك المشين اللفظة القوية التى تسارك نوق دلالها الذهنية بالدلالة الإيحائية والموسيقية فى


 و ( يتجلجل ") بما تحملانه من توة وماتشفان به من معنى رهيب يزيد في تعميقه في نفوسنا دلالة الفعل الماضى على عملية الخلسف التى تشعر بتحققه فعلا ، ودلالة الفعل المضار ع على تحقت التجلجل فلا فل أعماق الأرض واني فى صورة تستحضرها فى نفوسنا هنا صيغة المضارع ..

وف قصة ॥ إبراهيم وآزر " نجد المقام يتطلب استخدام الألفأفاظ





 يععثون ، فأى خزى أخزى من ألى الأبعد : فيقول اللش تعلى : إلى حرمت

## 171

الجنة على الكافرين ، '
 كلها ألفاظ تشيع فق النفس إحساسأ بالتنفير من مذا البائس الماسر الذئى
 والمطالع للقصة البوبية يلاحظ أن حضور مضسون القصن المعبرة عن تفاصيل القُصة يشكل ظاهرة عامة يلمسها فـ ساتر النصوص القصصية النبوية
كا أن الألفاظ فـ القصة بعامة تبدو فـ صورة بسيطة سهلة بعيداً عَن الهرجة اللفظية أو الحسنات التى لاطائل تيتها ، أو التى تنقلب عبئاً على القصة
 أو غرابة يطلب منا جهلأ ف الفهم أو سعيأ وراء المعنى المراد من القصة أر بعض ألفاظها ..

وعبارات القصة النبوية ، وسائر تراكيبا تصيرة موجزة ، ، تتجلى فـ نظم متماسك جيد الفصل والوصل ، خال من أى نو نوع من أنواع التعقيد بالتقدير
 لا يشعر خلالما بأدنى عناء أو تعثر ..
 ومايفيض عنها من معنى معين ، هى المكونانات الألصيلة للصورة ، فالألفأفأط

 اليبانية ، ورظفت فئ هذا على نطاق واسع ، وبخاصة أن الناحية التصويرية بيمة بارزة فى القصة النبوية .

التصويـر فى القصـة :
تقوم عملية نسج البناء القصصى فـ البيان النبوى - فيما تقوم عليه من ظواهر أسلوبية - على ظاهرة التصوير التى تجعل من العمل القصصىى أداة نعالة في التأثير ، على المستمع أو القارعء كا تنسثىء عالاتة إيبايبة يين العمل الأدنى والمتلقى لفذا العمل ، نتيجة للحر كة الحية النابعة من عملية التصوير ، المّاء اللذى يشيع جوأ من المحياة في ثنايا القصة ، بحيث يكيل المستمعين والقراء اللى جماعة من النظارة الذين ينشغلون بتملى مايعرض أمامهم من مشاهد وحركات ؛ ذلك أن عملية التصوير البيانى تستغل فـ الإنسان ملكة التصور والتخيل الذهنى ، حين يستحضر الصورة التى يسمعها أو يقرأها فى كلمات القصة بحيث تصبح بجسدة بكامل أبعادها فـ ذهنه وعخيلته .

وقد برز التصوير فن القصة النبوية فى ثلالة أنواع :
1
وهذا النوع كثير جداً ، وهو الغالب من أنواع التصوير ؛ حيث نجد أن القصص النبوى يكفل بعروض حية لكثير من المنماهد ؛ بحيث تبدو و كأنها تمثل أمامنا واتعأ ملموسأ تتمالاه العين مع الحس والحيال ، والأمثلة ولم على هذا

النوع متعلدة نكتفى هنا بعرض بعضها : ( ) ( أ يُجاء بالرجل يوم القيامة ، فيلقى في النار ، فتدلتق أقتابه فـ الننار ، فيلور (1) فلان ؟ ماشأنك ؟! . .
 قليلة ، ولكنها معرة أدت ما يكون التعبير عن هذا الموتف الرهيب الذى وتع


فيه هذا الرجلِ المنككِد ؛ إنه مشهد غاية فى الإِثازة ، فهـذا الرجل لا يلقى فن النار وينتهى الأمر ، ولكن القصة تعصينا صورة مغصلة تحوى أبعاد الموتف من زوايا متعددة ؛ فهذا ألر جل الملقى قد اندلقت أمعاؤه إلى خاز ج بطنه وللقارىء أو السامع أن يتصور هيئته ، وقد خرجت أمعاؤه من بطنه من غير أنْ تنغصل
 مستمرة 6 تشبه سر كة الحمار وقد أنحذ يدور بالطاحونة ، وهى
 مقيم ، جعلتهم يلتفتون إلي هذا الرجل المثير فـ حر كته اللعجيبة وهو يلور
(1)... بأمعائه كا يلدز الحمبأر برجان
( ب ) وهذا مشل آَخر في قصة عن الجنة والنار 6 جاء في القصة:
(ا قال : اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، ، فإذا هى يركب بعضنها بعضاً ، فرجع إليه فقال : وعزتك لا يسهع بها أحد
 النار رألسنة اللهب فِهها تمتد يِميناً ويساراً ، وتعلو وتسفل ، التعبير معن هذا



(1) النظر : المديث النبوى من الو جهة البلاغية ص

ivi

و يينا رجل يمشى بطريق ، اشتل عليه العطش فو جد بئرأ فنزل فيها
 فالقصة هنا تعطينا صورة عن مدى المطش الذى بلغ بهذا الكلب ، هحين تلتقط لنا هذا المشههد المُعبر عن عطئ هذا الكلب : |( يأكل الثرى ") و كأنه يبحـث عن الماء أو حتى عن رائحة الملاء الندية الرطبة .لمعر الم
( ) ( ) وفى قصة (المسئولية والجزاء") نجد أننا أمام صور عديدة

 المنام ، ويحاول أن ينعلها إلى أصحابه رضوان الله عليهم بالصورة التى رآهـا
 الغداة أقبل علينا بو جهه فقال : هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا : فقلنا : لا . قال : لكن أنا رأيت رجلين أتيالن فأخلا بيدى فأخر جالنى إلى أرض
 كلوب من حديد ، فيدخله فى شدقيه فيشقه حتى ييلغ قفاه ثم يخر جه فيدخله في شقه الآخر ويلثم هذا الثشت فهو يفعل ذلك به ، قلت : ما هذا ؟ قالا : انطلت ، فانطلقت معهما : فإذا رجل مستلق على قفاه ورجل قائم ييده فهر أو صحرة ، فيشلدخ بها رأسه فيتلهدى الحجر فإذا ذهب ليأخله عاد رأسه كا كان فيصنع ذلك ؟ فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلت ، فانطلقت معهما فإذا بيت مبنى على بناء التتور أعاه ضيت وأسفله واسع يوقد تحته نار فإذا فه ر جال ونساء عراة ، فإذا أوقدت ارتفعوا حتى يكادوا أن يخز جوا ، فاذذا


. IrV - IYY : Y Y

أنخدت رجعرا فيها ، فقلت : ما هذا ؟! قالا : انطلق ، فانطلقت معهما ؛، فإذا نهر من دم فيه رجل وغلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فيقبل الرجل اللنى فى النهر ، فإذا دنا ليخرج رمى فيه حجرأ فر وجع إلى مكانه فهو يفعل ذلك به ، فقلت :' ما هذا ؟ قالا : انطلّل ، فانطلقت ، فإذا روخة خضراء ، فإذا فيا شـجرة عظيمة ، وإذا شيخ في أصلها حوله حبيان ، وإذا
 الشجرة فأدخلالى دارأ لم أر دارأ تط أحسن منها فإذا فيها رجال وشيون
 فأدخلالى داراُ هى أحسسن وأفضل منها ، فيها شيوخ وشباب ، فقلت فما : إنكما قد طوفمتالن منذ الليلة فأخبرالىى عها رأيت نقالا : نعم ! ... (1) " +


 رأس رجل آخر ، وهو يدخل هذا الكلوب فـ شدقيه فيسقه إلى النهاية ، هم
 الشدق الأول وهكذا! فی دورة مستمرة ، نستطيع أن نتصور ها تماماً من خلالد هذه الكلمات التى تصور المدث ، ومثل ذلك يقال فى بقية المشاهد ، فهي
 تصويرية وغير مباشرة يظهر فيها الفن ، حين تنقل هذه المشاهد بالطريقة التى يتم فيها تصوير الحدبث الذى يعطينا نوق المعلومات الإحساس - الناتج عن
ivr

تشخيص الحدث - بالتجربة الكلية للحدث ، تلك التجربة التى تمنحنا بالتالى الشعور بالانفعال والتأثر(1) ،

- Y

ويتجلى هذا التصوير في إبراز هذه العواطف وتلك الانفعالات من
 يكشف لنا موقف الشخصية وتصرفها عما يلور بدلاخلها من مشاعر وانفعالات :
 (ا الغلام ") حين أتى اللدابة التى سدت على الناس طريقهم فحبستهم ، وعند هذا الموقف تصور لنا القصة ما يلور فى داخل الغلام من قلق نفسى ، وهم يثقل كاهله ، وهو موزع بين تلقى الدين من الراهب ، وبين تلقى السحر من الساحر ، وهو وإن كان قد استجاب بفطرته إلى صدق ما عند الراهب ، إلا أنه يكس أنه فـ حاجي كاجة إلى طمأنينة أكثر تنبع من الواقع فوق يقينه

الفطرى() ، تقول القصة :

 فأحذ حجرأ فقال : اللهم ؟ إن كان أمر الراهب أحب إليك من ألك أمر


 (

الساحر فاقتل هذه الدابة ، حتى يمضى الناس ، فرماها فقتلها ؛ ومضى
الناس ... الخ (1)
( ب ) ومثال آخر يصور صراعاً نفسياً رهيباً يمز كيان امرأة عفيفة







 الله بعدها أبداً ، فمات من ليلته فأصبح مكتوبأ على بابه : إن الله قد غفر . ${ }^{(1)}$

له مع امرأة قال :
( . . تد عملت حسنة مرة ، كان لى فضل فأصابت الناس شدة ، ،


 أعطيه نفسلك وأغنى عيالك ، فرجعت إلى فناشدتنى باللهُ فأيت عليها؛، وتلت : والله ما هو دون نفسك ، فلما رأت ذلك أسلمت إلى نفسها؛، ،

$$
\begin{aligned}
& \text { YY. } 1 \text { - YY99: : صحیِ مسلم (1) }
\end{aligned}
$$

1vo

فلما تكشفتها وهممت بها ، ارتعدت من تحتى ، فقلت لما : ما شأنكك ؟ قالت : أخحاف الله رب الهالمين ، قلت لها : خحفتيه في الشدة ولم ألخفه فـ

فهذا العرض المصور فن القصة يكشف لنا عن أزمة نفسية حادة تنطوى عليها هذه المرأة الحريصة أشد مايكرن الحرص على عفافها وطهرها وبخاصة وهى تملك ضميراً حيأ يتردد في تضاعيفه خوف اللّ وخشيته ، مما يصعد مأساتهم أكئر ، ولذلك نـدن نراها تتردد أكئر من مرة ومرة وهى فى كـل ولم مرة تأتى إلى الرجل فيها تطلب المعروف لتنقذ نفسها وأولا لادها الجياع تألى أن تسلم نفسها إليه وتحاول أن تذكره بالله وتخوفه منه ، ولكنه يألى ، ومالها من حيلة
 عبر هو الآخر عن إبائه لمذا الفعل : ه ارتعدت من تحتى ه ها إنها حر كة لا إرادية أبلغ من كل قول في التعبير عن إحساس هذه المرأة وانفعالاتها المرة إزاء ماهى مقدمة عليه من هاوية سحيقة !!
( ج ) ونى تصة أخرى نجد تصويراً جيدا لعاطفتى ه اليأس ") و (ا الفرح ") من خحلال سلوك الشخحصية وتصرفها ، تلك هى تصة "( الذى فقد راحلته ه، :
(الله أشلد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه ، من أحلمَ كان على راحلته بأرض فلاة ، فانفلتت منه ، وعليها طعامه وشرابه ، فأيس منها ، فأتى
 اضخطجاعه تحت الشجرة في انتظار الموت فـ تصوير يأسه وقنوطه اللنى استولى عليه وأغلت في نفسه كل سبل الخلاص 19


$$
. r 1.1-r .99
$$

وتستمر القصة :
ه فينظا هو كذلك ، إذا هو بها ، قائمة عنده ، فأخذه بخطامها ، شم ثال من شلدة الفرح : اللهم ؟ أنت عبلى وأنا ربلك ، أخطأ من شلدة
 شُديداً ، ولكن القصة لو ججاءت كذلك لفقدنا صوزة رائعة لمقدار الفرح الذى طغى على هذا إلر جل بعد أن كان قبل لحظات فى يأس قاتل ينتظر الهلاك المحقق ، إنها صورة عبرت لنا بدقة وصدت عن مبلغ الفرح الذى انتابب الرجل إلى حد أن تجاوز طوره وهو منفعل فـ غمرة فرحه الشثديد ، فصاز يهذين بما لايدرى : " اللهمه| أنت عبدى وأنا ربك ") !! .
-
حيث نجد أن القصة النبوية تحاول أن تضى أمامنا معالم الشخضية التى


الشخحصية من خلال العرض القصصى . الثصى
( أ ) ولنأخذ هثلا قصة ॥ جرة الذهب ") :
 العقار في عقاره جرة فيها ذهب ، فقال له الذى اشترى المقار : خلذ ذهبلك منى ، إنـا اشتريت منك الأرض ، ولم أبتع منك الذهب ! و قال الذى له الأرض : إنا ابتعتلك الأرض ومافيها ، فتحاكا إلى رجل ، فقال الذى خحاكما إليه : ألكما ولد ؟ قال أحدها : لى غلام ، وقال الآلخر : لـى جارية ؛ تال : انكحوا الغلام الجارية ، وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدتا (r)

IVV

فالحوار يين الرجلين ، يظهر لنا أى نوع هذين الرجلين ويبين أُهما من الصنف
 الذهب الزاهى أمامههما !! الون
( ب ) وفى قصة ( الأبرص والأقرع والأعمى " نجد لوناً من تصوير
الششخصية ، حيث تعرض لنا الشُخصية المجاسدة المكابرة المتبجحة يمثلها كل من إ الأبرص والأقرع " اللذين كانا يسُعران بالألم لما هما عليه من حال فيها
 للكئف عن مدى استجابتهم للنخير والستكر بعرض حالتهم السابقة عن طريق رجل مسكين يصور حالة الفقر والمرض اللذى كانا فيه ، ويسأفلم بعض شئى وع
 الحقوق والوابجبات ، وحين يذكرهم بحالتهم اللسابقة ينكرون فـ بياحـ

 وفضله عليه ، الرحيم بهذا المسكين السائل ؛ حيث أنه يعترف فعلا بما كان عليه من حال الفقر . والعمى وأن الله أنعم عليه بما هو فيه فهو يقول : ها ها قلد كنت أعمى فردًا الله عليَّ بصرى ، وفقيرآ فقد أغنالى ، ذخلد ما شئت ودع



 , IVo - IVE: آخر رجل يدخل الجنة مسلم

## مقومـات الصـروة :

هذه الصورة التى تقدمها لنا القصة النبوية ، ماهى العناصر التى تشُكلها ؟ الواتع أن عملية تصميم الصورة ، وتشكيلها البنانى تحققها في التصنة
 والحوار والسرد ودلالة اللفظ على الحركة ، والتشبيهات ، وغير ذلك من من
 بعضها فى ذلك، ولكن أبرز المقومات الحيوية المباشٌة فـ إقامة الصهورة ، تضضح أكثر في الوصف والتشبيه والحركة ، ولذلك فابلد من الو'قوف عند هذه الثلالثة لاستجالاء وظيفتها هنا :

$$
1 \text { - الوصـف : }
$$

إن الوصف بشكل عام في نسيج القصة كأى عنصر من عناضر النسيّيج له وظيفته المعينة فن غرض القصة والمساهمة في تصوير المدلث ودفعة إلى الأمام فى طريق التطور والنو ؛ إنه الوسيلة الميوية فى نقل صورة المدث ؛ ؛وفى
 التى عرضت كنزاذج على تصوير المُشاهد(") ، أو العواطـف (؟) ، أو الشخصنيات(T)، والأوصاف فوق ما تقوم به من تحديد الصيور وملء

 والفضة ) ججاء فى ألقصة : (\| فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت

العطئ " ونصة ه المستؤلية والجزاء ه .

$1 \vee 9$
 بير غامض عجيب ينشأ من هذا التقابل فى الأوصاف بين الحسن والقبح ، و وفى البتخص الواحد .. وفى قصة (ا شفاعة المؤمنين )" وعند عرض صور هورة الصراط وقد وضع يّن ظهرى جهنم ، والأنبياء بناحيتيه ، نجد الأوصاف تختار بشكل ولم يهدف إلى التأثير على المستمعين من خلال النعوت المثيرة ، الباعثة على البرهبة والخوف ؛ جاء فى القصة : ". .. ثخ يوضع الصراط بين ظهرى جههنم والأنيباء بناحيتيه قوفم : اللهم سلم سلم ، اللهم سلم سلم ، وإنه للمحض مزلة ، وإنه لكاليب وخطاطيف ، ( قال عبدالرحن : ولا أدرى لعله قال : تخطف الناس وحسكة تنبت بنجد يقال لها السعدان قال : ونعتها هم ) ثال : فأكون أنا وأمتى لأولُ من مَرَّ أو أول من يكيز ، قال : فيمرُّون عليه مثل البرت ، ومثل الريع ، ومثل أباريد الحيل ، والركاب
 جوانبب إيجابية فى التأثير والايكاء مما يجعل القصة أكثر عطاء و وحيوية .
: التشـبيه - Y
التشبيه مقوم مهم يستخدم فـ القصة النبوية استخداماً كثيرأ نظرأ لما يقوم به التشبيه من وظيفة التوضيح والتقريب بين المشبه والمشبه به ، نتيجة للعلاقة التى تربط بينهما ، وهذا الربط يعطى للصورة ولر نوعأ من التحديد

والوضوح لدى القارىء أو السامع ، ولنأخذ في سوت بعض الأمثلة :


. AV : 9 ( 9 ( 9 (



نباتهم وقد أدخلو' نهر الخياة يختار تشبيهأ يقرب فيه لنا الصورة : (...
الديل ...|"(1) .

التفصيل وإتباعه بتشبيه آخر يساعذ على تجلية الصورة : ! . .. فيقول الجباز :
 في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة ، فينبتون في حافتيه كا تنبت الحبة فى حيل السيل ، قلذ رأيتموها إلى جانب الصخرة ، إلى جانب الشُجرة



يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب ... ")
( ) ( ) ومن أجل بيان مثل القائم فـ حدود الله والواقع فيها يختار



(٪ مثل القائم على حلود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا اعلى سفينة ف البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهـم أسفلها ، نكان الذين فى أسفلها يصعدرن فيستقون الماء فيصبون على الذين فـ أعلاها ،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. 17. - 10A: } 9 \text { ( } 9 \text { ( } 9 \text { ( }
\end{aligned}
$$

|A1

## فقال اللدين فل أعلاها ، لاندعكم تصعدون فتئذوننا ، فقال اللدين فـ أسفلها ، ذإنا نققبا من أسفلها فنستقى ... الثّ ،(1) .

والتشبيهات كثيرة فـ القصة النبوية لو رحنا نعرضها لطالـ الطال بنا المقام ويكفى هنا النوذج والمثال(1) r - العيير الدال عل المركة :
من السمات البارزة فـ الصورة ، أنها تعتمد كثيراً على التعبيرات الدالة
 الحر كة وطبيتها ، ما يكعل جر الصورة الصورة الكلية مشحونأ بالحركة والحياة :
 بالموت كهيئة كبش أملح فينادى مناد يا أهل المبنة ، فيشرئبون

 إلى أعلى فى تطلع واستشراف ..




عليه ه(8)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سنن الترمذى \& : . . }
\end{aligned}
$$









 والنزول وما يحدث أثناء ذلك من علو والخفاض فـ حر كة تبادلية مستمرة . المظهر الحطّالى ف القصـة :
تعتبر القصة النبوية نوعأ من الأدب الشُفاهى ؛ نهى أحاديث تلقى على
 نلمس فـ القصة مظهرأ بارزأ للعنصر المططالى الذى يشيع ويتوزع فـ أنحاء

 نهذه المسانهة تؤدى إلى شد المستمعين إلى القصة ، وتشر كهم فيها ، وتحثّهم بالتالى على الاهتَام والمتابعة(ب)

أكئر من مظهر فيماب بلى من أمثلة :

- 1
 تنست الأرض عن جمجمتى يوم القيامة ولا فخر ، وأعطى لواء المحمد ولا فلخر ، وأنا سيذ الناس يوم القيامة ولا فخر ، وأنا أول من يدخل البنجة

$$
\begin{aligned}
& \text { 79を-79r : : (1) }
\end{aligned}
$$

يرم القيامة ولا نخر ، وآتى باب الجبنة فآحذ بحلقتها .. الخ )"(1) فاستعمال



 - Y الأسئلة والأجوبة فى المقدمة : تبدأ بعض التصص بعقدمات تهيدية تبرز فيها الأسئلة والأجربة المتبادلة




 والتفتْ إلى ضمائر المطاب الثلاثة المثوالية فـ : ا ه فإنكم ترون ربكم ه ه إلى غير ذلك من الأمثلة(£) . .

 وهل نراه يا رسول الله ؟ قال : وهل تضارون فل رؤية القمر ليلة البدر ؟


. $1 V-17: r$ ( $)$ ( 1 ) (



قالوا : لا يا رسول الله ، قال : فإنكم لا تضارون فل رؤيته تلك




والمتلقى فـ القصة() ${ }^{\text {() . }}$
を - - توجيه السؤال بطريق الـططاب :

 ملابسات القصة، ، وطبيعة الجو الشمفاهى الذى تلقى فيه ، يقول الرنّنول


 0 - هخاطبة المستمعين بغير سؤال :

 أمامهم للمشـار كة فى نسج القصة ذاتها ويتضح ذلك بالمثال التالى :
(1) سنن الترمني ع : 791-79 .

MYO. : الدجال " ، عصحيح مسلم







 وتصوره لحر كة القصنة ، ومتابعة التفاصيل بكهله الخاص .









 وااتع كسوس ..
. AV : هصیحي البحخارى T (1)
 صصحيح مسلم ₹ : YYQ

وهكنا نجد أن الطريقة الشفاهية التى خرجـ بها القصة اللبوية ، أتاحت فرصة طيبة للاستفادة من العنصر الخطالى ، وتحويله من نقطة ضبعف فـ القصة ، إلى مظهر قوة واضح فن التأثير والإيكاء .. الحبكة فل القصة النبويـة :

تين القصة النبوية - من خلال نصوصها - أنها كانت تسير ونئ
 حيث اختيار نوعية ابلدث أو الأحداث التى تصلح لبناء القصة ، واتقان المان



 وراء الحلث من دوأفع ومئثرات تجّله يسير ونق نظام مرسومة فـ التتابع والثلرا؟ من أجل تعقيق المدف المنُؤود فـ عرض الفكرة أو الموضوع وفق طريُقة تصصية تشوق المتلقى وتؤثر علئليه ..
 بالجبكة القصصية التـي لابد منها فـ إقامة الكيـان القصصى المتقن للعمل" الأددى

اللذى يعطيه الاعتبار إلفنى (r)
 العملية التى تنطق بها نصوص ألقصة النبوية ، وتنسِج بُنيتها على منوالها ، ، ومناسبأ ف استجلاء مظظاهر هذه العملية ، وبيان عناصرها .
(1) انظر : دراساتض فق القصبة العرية ، عحمد زغلول سلام ص

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

INY

ويمكن أن نتحدث عن هذه الحبكة فى القصة من خلال عدة زوايا تبدو
فيها الحبكة .
التو قيت (1) :
وهو يعنى أن الحوادث فن القصة تسير وفق ترتيب خاص بحيث يكون كل حدث في مكانه ، كا أنه يو جد في الوقت المناسب ، وينمو ويكتمل ويتوتف حسب ميزان دقيق ، يكلد انطلاقه فـ الحركة ومقدار سرعهها

أو بطئنها في التتابع القصصى .
ونلمس (البنائية المكمة ") فـ القصة منذ خطوراتها الأولى وتبل أن يبدأ الحدث ، فالكلمات التقريرية التى نجدها فـ مطلع الفصة ، ليست زوائد لا أثر لها في جسم القصة ، وليست مقدمات دخيلة مفروضة على بناء الحدث ، وإنا هى مكر طبيعى يعبر المتلقى من خلاله إلى أحداث القصة ، زاوية أخرى تعطى للحدث نفسه المنطلق المناسب ، والمبرر اللىى ههیى
 فالحدث يبرز على ساحة القصة بعد توقيت مرسوم 6 حين عرضت القصة على المتلقى مايشيع ف المو العام إحساساً معيناً بالحدث ولو فـو
 ويختلف وقعه في سيات القصصة عن وقعه وتد برز فن الصورة الموقوتة

السابقة(「)
وتسير القصة وفت خطة منظمة ومنطق معين يتحكم فـ وجود الحدث ؛ بحيث يخدم هدفأ ما ف نسيج بنية القصة ، ولنأخخذ مثالا بعض
(1) انظر المرجع السابق ص YA (Y)
. انظر الحدبت عن البداية (

المواتف فى تصة ( أصشاب الأخدود ) ؛ ؛ حيث نجد أن الغلام حين صار يكتلف إلى الساحر ير على رامب فل طريقه وأصبح يجلس إليه ، فمرور الغلاملام

 الأحداث ، وبعد ذلك أيضاُ نجد مظهراً آخر للتوقيت الملائم فـ" وجود اللدث : (ا توتيت خروج الدابة ه" التى سدت على الناس طريقهم ، ومر الغلام فوجدها كذلك ، ويمب أن نلاحظ أنه أمضى فترة ما مل في ترذده علي الساحر والراهب وقد اكتسب خلال ذلك التردد من كل منهما ، فيأتى خرورج الدابة فـ هنا الوتت بالذات ليضيف إلى بكرى القصة مو قفأ جديداً يفرضه




 بالراهب وقعد إليه، ، فإذا أقى الساحر ضربه ، فنـكا ذلك إلى إلى الراهب؛ ،

 حبست الناس ، . فُقال : اليوم أعلم آلساحر أفضضل أم الراهب أفضل فأخذ, حجرأ فقال : اللهم ! إن كان أمر الراهب أحب إلحب إليك من أمر أمر

 الساحر وأنه يقع فـ جانب الشر والباطل ، كا أصبح لنا أيضاً موثنفنا الملدد من هذا الغلام المتطلع إلى الـت والئير ..

وف تصة ॥ موسى والخْضر ") نجد أن موسى وحاحبه يدر كهما النوم



 صاحبه أنه نسى الحوت عند الصخرة وكان المان لابد أن يكصل ذلك ليتأتأتى منهم

 نحس به في كثير من القصص النبوية عندما نتعمقها بالدرس والتأمل ، هما وما يدل على أن هناك خيوطاً غير منظورة من الإحكام والتنظيم تسرى في العمل





 فمات ، فحرم الله عليه الجنة ، وهذه اللسرعة فى السياق مقصودة فـ خطة القصة أساسأ ؛ وذلك لغرض الوصول إلى هذه النهاية الأسيفة ؛ لأنها هى بيت
(1)





القصيد في الأمر ، وهو الوصول بالقارىء أو السامع إلى نتيجة الانتحار ومآلك


 ألسرد فيها عند كل جزء يصيفه ويُفصل المديث عنه ، ويصور ظروف المدث




فـ التأثير على المتلقى ؛ ؛لا فيها من جوانب تعليمية أو توجيهية تربوية .. مـبررات الـــرادث :

من أبرز ما يؤكد وجودد اللمبكة في العمل القصصى ، هو التأكيد علي (ا السّببية ) التى تقف وراء وراء وجود الحدث أساساً ؛ بكيث نسس أن الأحداث
 جانب الذكاء عند المّلقى ، الذى لابد ن يسأل لماذا حدث هذا هـا
 ومغزاها(؟) ؛ ذلك أن فهم دوافع الحدث الحاضر أو مبرراته قد يكونٍ مرتبطاً بحدث مضى فى سياق القصة ولكى ندرك ذلك ونربطه بهذا المدث نكتا الذاكرة التى تساعدنا على استيعاب الحلاضر في ضوء الماضى .. والقصة في في
 نالحذث حين يو جذ له مايبرر 6 وتحرص الثقصة أحياناً على أن تفصح مباشرة
 . IYq - IVA (T) انظر : نور ستر: ف أركان القصة ص 0.

## 191

عن اللدافع ، فتصرح بذلك في عرض القصة ، ففى قصة (ا أصحاب الأخدود ه مثلا نجد أن طلب الساحر من الملك أن يبعث له غلاماً يعلمه السحر يبرر فق القصة بأن الساحر قد كبر وهذا إيذان بقرب نهايته ومن هنا
 للملك ، ونستطيع أن نقول بأن الطلب أيضاً هو الدافع لأن يبعث الملك إليه
 أنها دابة عظيمة قد و قف الناس على كثر تهم عاجزين عن إزاحتها عن طريقهم ؟ فليست له قوة خحارقة تؤهله لأن يقدم على هذا العمل ، وسنظل نسأل هذا
 سؤال لابد أن يرد عليه ؛ ولذلك فهى تعرض للإجابة وتكثشف عن المبرر



 كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقلت هلم ألمه الدابة ؛ حتى يمضى

وف تصة ॥ الغار والصخرة ") نجد القصة تصرح بالمبرر الذى جعل


 ما سببه ؟ الواتع أن القصة لا تصرح باللسبب الذى أدى إلى أن ينغلق عليهم

الغار بالصشخة ، ولكنها فى الوتت نفسه ، تدلنا بطريق غير مباشر على السببب الذى أدى إلى ذلك ، وهو أنه كان بسبب المطر الذى انهمر بشدة ، ، كا نفهـم ذلك ، من لجوئهم إلى الغار أساساً احتاءاً به من المطر ، فتغيم السمماء؛ مما ينذر بالمطر هو الذى ألجأهم اللى الغار ، ومن الأشياء المعهودة أن المطر المنجرف من أعالى الجبال يدفع أمامه الصشور العالية الكبيرة التى يمكن أن تسبد المساللك الصغيرة وأفواه بعض الكهوف ، ونحن نشاهد ذلك كثيراً في الأوذية

والمناطق الجبلية .
وفى تصة (ا المقترض ألف دينار ") ، يقوم المقترض بأخلذ خشبة يضع فيها المبلغ الذى اقترضه ويرميها في البحر لـا عجز عن الحصول على مر كب


 ولا نشُرها وجد المال ، القصة لا تعرض الحدث بهذه الصورة السـاذجة ،
 البحر ، فهو لم يخرج مصاذفة ، ولكنه خرج لغاية وهو أنه يترقب ماله على أساس من الاتفاق بينه وبين من أقرضه ، فقد دفع إليه الملا ه إلى أجل
 الذى كان أسلفه لعل مر كباً تد جاء باله ، فإذا بالخشبة التى فيها المال لفأحذها
 على تصرها الشدلديد لا تُغفل ذكر المبرر وراء الحدث اللذى قام به اللزجل ذو المجرح ، وهو أنه حز يله بالسكين ، فهى تبرر ما فعله بنفسه بأنه حصل منـه بدافع الجزع الذى الستولى عليه من هذا المُرح الذى ألم به وآلمه بشدة أفضضب




 وئكننا أن نجد أمثلة كثيرة على هذه الناحية فـ القصة النبوية .

## وضع الشخصية فى مواقف جديدة :

من الملاحظ فـ تشييد البناء القصصى العام فـ القصة النبوية أن



 أحياناً ، وأحياناً أخرى يكون هنا هـا الاتجاه نابعاً من ذاتيتها هى وما تلتزم فـ نفسها أساساً من تي . .





 وهو أن الغلام أعجب بكلام الراهب (1 فكان فـ طريقه إذا سلك راهب ،

فقعد إليه وسمع كلا(مه فأعجبه )(1) " ولو مضينا مع هذه القصة لوجدنا الــبكة تضع الشخخصيات في مواقف جديدة ، كمواقف الغنلام من الدابة البـلتى اعترضت طريق النأس ، وموتفه من الملك ، و كذللك الموافف التى وضعت فِها جليس(r) الملك أمبام الملك نفسه حين أخلذ يعذبه حتى دل علم ولى الغلام ، وموقف الراهب أمهام الملك .. 'ث .

 مما دفعه إلى أن يفعل ما يفعل من أخذ الحنئبة ورضع المال فيها ورميها فـ

 جاء الملك إليهم بعذذ ذهاب مابهم من سوء ، وتوافر ما يكبون من مالّ مهم ، فقد جاء الملك إلى كل 'واحد منهم في صورته السابقة وما كان عليه من نقر وضيق


 وحساسية حين يلقى نفسه أمام رحمة البماهير المتدافعة إليه في غضبة عارمة ، حين هجموا عليه وأنزلوه من صومعته وشتموه وضربوه وهلموا معبده وواجهوه بتهمة (॥ الزنا ) فما كان منه إلا أن يلجأ إلى الصلاة واللدعاء وهو تصرف نابع من إيمانه وثتقته بنغسه وبراءته ، واطمئنانه إلى أن الله سيكون

$$
\begin{aligned}
& \text {. TY99: : ص- } \\
& \text {. البخاز (r) (r) } \\
& \text {. Y. } 9 \text { - r.A : \& المصدر السابق ع (r) }
\end{aligned}
$$






 وإلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة(T)

إثـارة الانفعالات :
من الأشياء الإيجاية التى يجب أن تذكر هنا الألا فل بناء القصة النبوية أن

 واللزع ، أو بالشُفقة والعطف ، أو بلون من ألوان التوقع والترقب ، الما المى غير ذلك ، وقلدرة القصة على إثارتنا بهذا الشُكل يعكس بلاشنك مئك مدى الارتباط
 الفنى وتوفيقه .
 باب التوبة ، وبعد ذلك سأل عن أعلم أهل الأرض مرة أخرى ، ليسأله هل له

$$
\begin{aligned}
& \text {. Y. } 9 \text { - } 10 \text { (1) المسند ( ئـاكر (Y) }
\end{aligned}
$$


 . YVo-rvs

من توبة وهنا يئور: فى أنفسنا شعور بالخنو والفزع وتوقع الشُر لفنذا العالم ،
 السفاكك ، ولكن القصة بعد أن تثير فينا هذا الشعور للحظة تصيرة كيرة تمتعنا بجواب

 وملائكة العذاب ، وهو موقف يبعث فينا درجة جديدة من الانفعالات تجاه مصير هذا الرجل؛ من يا ترى سينجح فـ ضمه إليه ، ملائكة الرممة ، أم ملائكة العذاب ؛ ونظل نشفقت على هذا الر جل وهو فـ لحظاته الأخيرة ، يترقب فى رهبة قاتلة ماينتهى إليه هؤلاء المتخاصمون فـ شأنه . . ون قصة ا⿴囗لمرأة والرجل ه(') نجد عرضاً لأحرج موقف يمكن أن تُر

 الموقف علينا في صورة فنية تبعث فينا مشاعر الأسى المر ، والرثاء المزين وهى


 " أعطيه نفسلك واغنى عياللك .. « يا للهون إنها كمن فر من الرمضناء للنار ، أين المفر ، أين النببيل ، وتسد الطرق أمامها ، ولا سبيل إلا أن تسلم





حين هجموا عليه من كل التجاه فأنزلوه من صومعته و شتموه وضر بوه وهدموا صومعته ، فنحن نعلم أنه برىء مما رمى به ، والقصة تطلعنا فی مطلعها على ماسبق أن حاولنه البغى مع جريُ من التعرض له ولكنه لم يلتفت إليها ، وأنها أمكنت نفسها من الراعى ، فيثير هذا المشهد فـ نفوسنا مشاعر الإشفاق والأسى لما حاق بهذا العابد الصّلح البرىء .. والأمثلة كثيرة يجدها المطالع لنصوص القصة النبوية(1)
الغمو
يعتبر هذا العنصر ذا أهمية بالغة فف إعطاء الحبكة حيوية خاصة في في بناء
 عرض القصة شكلا من التنويع والتفاوت الذى يبعل القارىء يتنقل فى القصة



 وكذلك كان هذا المدت مفاجئأ لنا أيضاً بوصفنا متابعين للقصصة . ومفاجأته
 الغموض يكمن فن السر الذى ينطوى عليه هذا الحدث العجيب ، فلابد أن

 وإزالة الغموض

$$
\begin{aligned}
& \text {. YAA : \& }
\end{aligned}
$$







 المنازل ، والآن يقالْ له : إن لك فل فا الجنة مثل عشرة أمثال الدنيا، إنه أمر عجب ؛ ولذلك نجلده يكشف عن ذهوله ومفاجأته بقوله يخاطبا ربب العزة : " تسخر منى أو تُنحكك منى وأنت الملك ! "ه .






 هذا الوقت بالذات ؟ ويغيب صوت هذا الرجل بعذ نداءاته الثلالثة ، ويغيب معه السر ، ويظل هذا ألرجل سرأ لا يعرف عنه أشخاص القصة شيئأ ، مكا أُنا

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1 \text { (1) } \\
& \text { YIV- YIT: \& ) ( } \\
& \text {. } 10-1 \varepsilon: 0 \text { ( } 10 \text { ( }
\end{aligned}
$$

بوصفنا متلقين لا نعرف سره أيضأ ، والقصة نفسها لا تحدثنا عن هذا الرجل فيما بعد ، فهو يختفى مع سره فن غياهب المجهول .
 نتوقعها وهى تجرى في صورة غامضة ، لا نملك لها تفسيراً بأى حال ولولا أن القصة تكثف لنا فن النهاية عن حقيقتها ومعناها ، لظللنا طويلا فـ تطلع دائم لا ستجلاء هذه الأحداث ومعرنة مغزاها ، وكشف هوية هؤلاء الأشخاص

المجهولين الذين يفعل بهم هذه الأفاعيل المثيرة ..
(1): الى غير ذلك من الأمثلة

التـدرج والانفـراج :
وهذا العنصر يبلدو فن القصة النبوية فى الانتقال بالأحداث في سياق
القصة من مستوى إلى مستوى ، وفت مراحل ومن خلال تسلسل معين ، بحيث لا يألى الوصول إلى الأزمة ، أو انفراجها دنعة واحدة ، وإلما يتم ذلك من من خلا تدرج صاعد نحو التأزيع ، أو تدرج هابط نحو الانفرأج ، ونستطيع أن نرصد هذا العنصر ف صور فلات :
1
 رؤوس المالثئق ، فينشر له تسعة وتسعون سـجلا ، كل سـجل ملد البصر ، ثم يقول الله عز وجل : هل تنكر من هذا شيئأ ؟ فيقول : لا يارب ؟ فيقول : أظلمتك كتبتى الحـانظرن ؟ ثم يقول : ألك عن ذلك حسنة



 عبده ورسوله ، قال : فيقول : يارب ا 1 ما هذه البطاقة مع هذه السنجلاث








 هيبة : لا ، وهنا تصل المشككلة إلى ذروتا ، ، حيث تستا تستحكم الأزمبة ، فتبدأ






 ثئقلت كفة الشهاديَن ، وناز الرُجل ..

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) ليست فـ أهِل النص . } \\
& \text {. أ (1) }
\end{aligned}
$$

وفى تصة (\| سيد ولد آدم يوم القيامة "(1) نجد السياق يسير فن طريق
 وفزع و كلما أتوا نبياً اعتذر وتذكر ذنوبه ، وأحالفم الل غيره ، وهكذا


 يعد في خد ذاته بداية انفراج لما يعانونه من الأزمة في جان جانبها النفسى على الأقلى
 بعدم الاعتذار وإنما انطلق معهم حيث بدأ فعلا فى محارلة الستفاعة و هذه خطوة



 ( الانفراج فـ آخر لحظة بعد أن تصل الأزمة إلى ذروتها ، كَا نجد فـ قصه (\# الذى قتل مائة نفس "(0) إذ تتدر ج القصة في الانتقال من درجة إلى درجة في طريق الوصول إلى ذروة الأحداث فيها ، وهى النقطة التى تجمعت فيها

$$
\begin{aligned}
& \text { تصص الشفاءة يوم القبامة . }
\end{aligned}
$$


تصص المُفاعة يوم القيامة .



الأزمة حين أدرك الزجل الموت وهو فـ طريقه إلى القرية الصالحة ، وتتصاعد
 ملائكة الرممة ومالائكة العذاب يتخاصمون فـ شأنها ، وفـ هذه الأنثناء يبرز

 المثيرة ، حين رُتب مضيره على مقدار المسافة التى تطعها ، فإن كان كان موثعه الآلن



يأتى الانفراج مع آخر كلمة فـ القصة :













r.r

الأمومة ، و هنا تتكسنف الخقيقة للقاضى الذىى يقضى بالولد للصغرى ، وهنا لـظة الانفراج .
 نقطة النهاية ، وهى تشعرنا فی الغالب بانحدار السياق وميله ا!لى التوقف ، ولو أخحذنا مشلا تصة (\# الدّجال والمسبيح "(1) لوجدنا أنه بينا الناس في حصار شديد وأزمة مستحكمة ، إذ أخلذ التحول نحو الانفراج يلوح ، ونلاحظ أن

الانفراج يتم بشكل تلريبى ، وونق عدة مراحل :
( (أ) صوت المنادى الذى سمعوه بالسحر ينادى (ا يا أبها الناس أتاكَ
الغوث ") فكلمة الغوث ذاهها تشبي في النفس الأمل والارتياح . ( ب ) وجود مثل هذا الصوت وبهه القوة يدل على بادرة تحسن فى الجو العام ، وهم يكسون بهذا فيقول بعضهم لبعض : " إن هذا لصوت الـوت رجل . شبعان ) .
( ج ) الطمأنينة في نفوس المسلمين ، إذ إنهم يعلمون أن نزول المسيع عليه المسلام ،

معناه نهاية الدجالل وأتباعه من الضالين الكانينهين
( ) (د ذهاب المسيـح إلى الدجال وتتله إياه بالحربة ، ويتحقق الانفراج
التام وينهزم أصحاب الُدجال : \# فليس يومئذ شىء يوارى منهم أحداً حتى إلن

وهنا تتوقف القصة ، وتصل إلى نهاية المطاف .
. YIV - YIT: : المسند ( صادر ) )

- المصدر المابت (Y)

ومثل آخر تصنة ها صوت من السماء |(1) فحين تشتد الأزمة النفسية

 رويداً رويداً ، ورد الاعتبار والرضى والاطمئنان لمذه النفس الكريمة الخلصّة ،
 بئير المير والأمل ، هذه واحدة ، والثانية نإذا فيها جبريل الرو ح الألما ولمين رسول






 أهمية القدر فـ حبكة القضة :
الغالب فن أحداث القصة النبوية ، أنها تجرى فـ نطاق الأسباب




 الغيبية الكبيرة التى تقف وراء ذلك ، وتدلدخل ف تصريف الأحداث والأمور
(Y) البخارى \& :

وفق وجهات معينة ، لا أثرها في النتائج ، هذه ألقوة هى (ا القدر ") الذي




 تتدخل في تو جيه الأحداث نحو و جهة معينة ، وتؤثر على نتائجها التى كثيرأ

 الإِحساس صداه البعيد فـ النفس ، وذلك أن القلر الـففى الذى يسير الأحداث الواردة فيه هو قوة عظيمة كامنة في أسرار الغيب ، ولكا ولكنها واعية

 الوقت الذى يسير القدر فيه الأحدات والوقائع لا يتصادم إطلاتاً مع منطق

 ها المستلف ألف دينار (٪) إذ نجد أن القدر يشارك فـ تحقيق سير الأحداث ، ودفع القصة إلى الأمام ، وإتمام بعض المشاهد : 1 الجهة التى كان فيها صاحب المال ، دون أن يعترضها عارض ، أو يصرفها
 للحطيب ص 170 ، دار الفكر العرانى ، القاهرة ب ب ـ ث .

r - r
 حطباً لأهله .. 'الث .
وفى تصة ه الله يعصمك "(1) يتدخل قدر الله فـ إنقاذ الموتف الذئ





وف تصة | أضصحاب الأخدود ه( (Y) نجد قدر اللّ تعالى يقف إلم جانب الغلام حين دفعه الملك إلى نفر من أصحابه وطلب منهم أن يذهبوا به إلى إلى جبل







أحداث أخرى وتطررات جديذة فـ مسار القصة ..(T)

$$
\begin{aligned}
& \text {. IVAV - IVA7 : صصحتح مسلم § (1) }
\end{aligned}
$$




## التشـويت :

هذا العنصر ذو أهمية كبيرة ، فل إضفاء الحيوية على العمل القصصى وضمان استمرار المتلقى في متابعة الأحداث ، وإثارة ترقبه وتوقعاته الخختلفة لا سيحصل فى المستقبل ، وعلى أى كيفية ستنجلى الأمور ، وقد سبق التعرض لعنصر التئويق في الحديث عن بداية القصة ، ولكن أهميته في بناء حبكة


جعلت من اللازم التحدث عنه ولو سريعاً ف إطار الككام عن الحبكة . وبالنظر فن نصوص القصة النبوية نجد أن هناك عوامل عديدة تدخل

> تحت عنصر التشويق منها مثلا :

1 - الغموض والإبام :
 منتهى الغرابة والغموض ، تبعث على الإثأرة والدهشة ، والقصة لا تكشثف كنا عن هذا الغموض مباشرة وإنما تؤجله إلى مرحلة متأخرة فـ القصسة ، وهو أمر




( انظر حسين القبانى ؛ فن كتابة القصة ص . ع - ا

$$
\begin{aligned}
& \text { Y - Y. : Y ( } 1 \text { ( ) }
\end{aligned}
$$

وذلك ميلل الخُلفة العجيبة ين دعاء الأم ودعاء طفلها الرضيع فـي تصة





 بالخير غ| هو ظاهر المال .. r - ت تحويل برى الأحداث :

ما يئير الانتباه ، ويصعد شوق المستمعين والقارئين للقصة النبوية؛؛ تنويع الصورة التى تبرز فيها الأحداث على مسرح القصة ، وعدي إلما إستمرارْها






 آخر وأمرهم أن يذهبوا به إلى البحر فإذا توسطوا فيه ألقو به فـ الماء ، وحين

$$
\begin{aligned}
& \text { r.9-10 (1) (1) } \\
& \text {. rr. } 1 \text { - r 99: : ع (Y) }
\end{aligned}
$$

## r. 9

توسطوا البحر قال الغلام : اللهم اكفنيهم بما شئت ، فغرقوا وعاد الغلام يمشى
 أن يدفع الملك بالغلام إلى أحد من أصحابِ ولابه ويأمره بأن يقضى عليه فـ صورة

 الطريقة التى يمكن بها تتله ه فقال للملك : إنك لست بقاتل اتلى حتى تفعل ما آمرك به ، تال : وما هو ؟ قالل : تجمع الناس فل صعيد واحد وتصلبنى



 نتائج بختلفة ، وانظر مشل ذلك فى قصة | الذى قتل مائة نفس "، حين اقترح العالم على القاتل أن يترك قريته السيئة ويذهب مهاجرأ اللى القرية الصـالحة)

ع - ع عَا يتخذ القصص النبوى من تصعيد المشكلات ، وظهور المفاجآت والحوارق نوعأ من إثارة المتلقى وإلهاب نشاطه فـ المتابعة() .

يلاحظ من نحلال الاستقراء التام لجميع النصوص التى تعرض ها ها هذا البحث بالدراسة أن أى نص منها طال أو تصر لا يخلو بسُكل ما من مظهر

$$
\text { (ب) انظر المديث النبوى من الوجهة البلاغية ، عزالدين السيد \%ص ب } 7 \text { ع . }
$$

للمشكلة ، وهى تبّو فن القصة النبوية فن نوعين 6 نوع نادر 6 ونوع ككثير
غالنب .
نهناك نوع من المشكلات التى توجد فن بعض النصوص ، لا نستطيع
أن نقول إنها مشككلات حدث ، وبالتالى فهى لاتدرس على هذا الأسأس ، لأنها
 متابعين للقصة نفسهها ، وهى تعرض علينا ؛ فقد تكون مشكلة اللقصة في مثل الأشياء الآتية :
( أ ) فى غرابة الأحداث المعروضة فـ القصة ، بحيث تتير دهشتنـا واستغرابنا ، وتبعث فينا إلتلهف لمعرفة مايكمن وراءها ، و كشثف ما تنطوى


( ب ) المُروج عن المألوف ف الحدث نفسه ، مثل قصنة ها المتصـدق


 غنى ، غ م مرة ثالثة فيتصدق على سارق ، إنها إثارة يبعثها عدم إدراك المألمبنى وراء هذه الأحدات .
(
فيستغفر ه() والقصة تأتى هكذا : ॥ إن عبدأ أصاب ذنبأ وربما تال :
. IYY- 1Y7:Y (1)
. AV : Y المُمـر السابت (Y)
. V.q: : Y (T)
. IAV: 9 (\&)

أذنب ، فقال : رب أذنبت ، وربا قال : أصبت فاغفر لم ، فقال ربه :







 \# الذنب والمغفرة ") فالحدث \# الذنب ") حين يحصل يثير في نفس السامع هذا
 الأولى نهل ستحصل فی الثانية ، وهو تساؤل يبعلنا فـ الواقع أمام مشُكلة يصحدها ف نفوسنا التكرار الثالث للحدث .
والنوع الثانى ॥ للمشكلة ") يبدو في تعقيد الأحداث ، وتأزيع المواتف بيثث نحس أن عنصر المشككلة في القصة موجود ، وبشكل واضع ، له آثاره البعيدة فى كيان القصة ، إذ تصبح ( المشكلة ) محورأ يو جه حر كة القصبة ،


حيوية تثرى القصة وتتيح لما كيانأ سوياً ..
ولعل الأمثلة خحر ما يوضح ذلك ، ولنأحذ " قصة المستلف ألف
 هاحجه نجده يبحث عن مركب لكى يوصل المال إلى صاحبه فلا يبد ، و هنا

تبرز المشكلة، فهذا المقترض يريد الوفاء؛ وهو حريص على أداء؛ الدين فن أقرب وقت ، حتي لا يفوت الموعد المحد ، ولكنه لايجد مركباً ، ولنا أن





 ألى كنت تسلفت فلاناً ألف دينار ، فسألنى كفيلا فقلت : ككفى بالله كفيلا ، فرخى بك ، وسألنى شاهداً نقلت : كفى بالله شهيداً فرضى بك ، وأنى جهدت أن أجد مركبأ أبعث إليه الذى له فلم أقدر ، وألى استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولمت فيه ، ثم انصرف ٪(1) فهذا التصرف كله إنما جاء فى ألقصة بدافع من الموقف الحرج الذى أملى على الرجبل


 ربما وجد هذا الخخرج عند أمل العلم ، فيسأل من أعلم أهل الأرض فُمدَل هلى
 جنون الرعب، وألم اليأس ، انقض عليه فقتله ، فتزداد مشكلته تعقيداً فـ
 الأحداث والتطورات ، إنما جاءت أصلا بسبب المشكلة ، وبدافع منها .

. Y| $1 \lambda:$ : (Y)
rir


 مواجهة حاسمة تصل بهما إلى حد التحاك .. الث .







 للقصة أن تعرض لمذا المشهد الجمديد ه مشيهد الحديقة وصاحيا

 جسم القصة إغا جاء بسبب ॥ المشككلة هوبداه وبدانع منها ..



 كربم ذلك يبحثوا عن حل لمشكلتهم العصيبة ، فيحض بعضهم بعضأ فـ

البححث عن شفيع يتو سط عند الله جل وعلا ، فيشير بعضهم بأن يتجهوا اللى
 تعقيدأ فهذا آدم أبو البشثر نفسه على مالل من مناتب ، يحس بهول ما هو فيه من



 آدم - عليه السلام .- بهذه الحميرة فيشير عليهم ، ويغتع لمب طريقأ (ا اذهبوا اللى نوح " و هكذا يتنقلون يين الأنبياء ، تحفزهم إلى السعى إلْهم هذه (ا المشمكلة"
 بيالنى تصاعدى ، ذلنك أن :كل واحلد من هؤلاء الأنبياء يذكر مشكلته و حاجته



إلى أن يصلوا إلى محمد عليه الصحلاة واللسلام(') .
وعقدة القصـة ، أو مشكلتها تد تنشأ - و هذا قليل - منذ بذاية القصة ، إذ يواجه البطل أو الأبطال (المشكلة ه منذ الكلمات الأولى فـى القصة مثلما نجد في قصة ( البطاتةّ الثقيلة "Y() فالمشكلة تأتى مع البداية قوية


- تص. $q$ - r.A :


 - الـ غير ذلك من الثقصص الكثيرة . 1 (r)

Yo

عنيفة ه يصاح برجل من أمتى على رؤوس الملالائق ، فينشر له تسعة وتسعون سجلا ، كل سجل مد البصر م (1) وتأتى حراجة الموتف من ألما أنه يصاح به على رؤوس الأشهاد ، ومع الصيحة هذه السجلات العريضة التى كلها تدينه . ومثل ذلك تصة ه الغار والصخرة ") "(") يما يكاد الثلاثة يدخلون الغار حتى تنهد عليهم صصخرة عظيمة تسد الباب : ه إن ثلالة كانوا فلى كها الجبل على باب الكهف فأوصد عليه ، قال قائل منهم : تذاكروا أيكم عمل



 تنقذهم مما هم فيه فيتو جهون الـى الله بالدعاء ..

وفى الغالب الكثير أن عقدة القصة أو مشكلتها الأساسية تبرز على ساحة القصة فـ مرحلة الوسط ، وهى المرحلة المليئة بعناصر التعقيد والتشابك ،

 متقدمة ، وبعد عدة مواقف مضت فـ فـ عرض القصة ، بل بل إن المشكلة هنا تأتى

 سبقت هذه المشكلة ، وذلك حين صار الغلام يعانى من مشكلة تعوق

$$
\begin{aligned}
& \text { - I¿ry : Y Y (I) } \\
& \text {. YVo - YV६: : ( }
\end{aligned}
$$




 كلفكرة الجلديدة والدعوة إليها فـ الجتمع اللنى أخذ فـ التأئر بها ، هى العقبة













 والتخويف ، وهو يكاول مع الغلام بالإغراء فيعجز ، ونستشف من هنار النـا

سرور ص £؟ .

الإغراء حرص الملك على أن يكسب الغلام با لديه من قدرات خاصه ماصة عجيبة

 أعوانه عله يتراجع فـ مسافة الطريق ، ،








 وما هو ؟






 شههدت مصرع الغلام ، فإذا به يأمر بالأخاديد تشّق فـ أنواه السكك ،

## وتضرم فيها النيران ، ويلقى فيها المؤمنين ، وهنا نشهلد ذروة هذه المشبكلة في

 هذه المواجهة العنيفة للمؤمنين الصامدين الصانـابرين المنتصرين فـ الملأُ الأعلى ... والأمثلة على هذا النوع الذى توجد فيه المشُكلة في وسط القصبة كثيرة جدأ يككن الرجوع :إليها(1) :(1) فيما يلى ييان بنصوص من هذا النوع مع مصادرها :












. MV - YIT : : الدجال والمنيح ، المسند (ص)

. yv - V1 : 1. .





 $=\quad: \quad .11 r-11 .-9$ -




- المسلمون والغنائم ، مسلم



- المستأجر والأجراء ، البخارى r :

- إبراهم وآزر ، البخارى ع : : 179 .












. IAv: يصيب اللذهب فيستغفر ، البخارى 9 ، 9 ،


- 



## ry.

YiVT: : الرضوان ، مسلم ؛















- 17 - - 17 :



 . $\varepsilon$ Y -
- الأرض وكنوزها ، الترمذى \& :



. vy - V7: 1. .

YYI

والملاحظ فى مشكلات القصة النبوية ، أنها مشكلات حيوية با تحويه
من عنصر درامى يتجلى فى بعض المواتف ، التى تثير في نفس البطل أو الأبطال في القصة صراعاً ما يؤدى بالتالى إلى تصرف خاص ألم تو تفكير معين ، ومن

المواقف اللرامية التى نستطيع أن نلحظها هنا :
: 1
كا نجد في تصة (\# جرئ)"(1) وهو يواجه غضبة المجماهير المتدفقة عليه

 لفضيحة كبيرة ، ويِن شعوره الحقيقى بأنها تهمة ألصقت به وأنه برىء منها
 أن يَّعوه يصلى ، وما كان منه من دعاء ربه أن ينقذه مما هو فيه ...

ومثل ذلك أيضاً المطر اللاهمم الذى واجه الثلاثة الذين انسد عليهم
 اللدامةة ، وينتهى بهم الأمر إلى أنه لا غخرج هم إلا أن يتجهو' إلى الله باللدعاء

بصال أعمالمم
: الحـوف - Y
 إذا كان يوم شديد الريع ذروه فيه ، ستى يتفرق ف الجو ، كل ذلك خروناً من
. Y. 1 : \& (1)
. YVE: \& (ص) (Y)
. IAV: \& (Y)
. IVq-1VA: 9 (8)

أن يقدر اللّ عليه ، 'نيجازيه على أعماله السيئة وما أكثرها ..
 غيفااً حين يصاح به على رؤوس الملاثق وتنسر له تسعة وتسبون سجلا كلا سجل بد البصر
 علد الأرواح التى أزهقها يطوف فـ البلاد بئنأ عن غرج ، ويظل الرجل
 التى مر با ، وتقينا مaه فـ حالة خخوف وقلق وترقب ، وبصورة مثيرة اللغاية .
:

 وتنهاوى دعاواه بشأن الألوهية ، أمام الجماهير ، فيقترح على الملك الطـلـ الطريقة

 أن اتضح لمم اللق ؛ واستبان الطريت .
\&
 جانب من القصة، ،نهو موتف يتكرر من الملك الطاغية، ضد المؤمنين

$$
\begin{aligned}
& \text {. YY99: : عسلم ( ) }
\end{aligned}
$$

## YY

باللعوة الجلديلة ، ابتداء من موتفه مع (\# جليسه "§ حين عذبه ثم تتله شر قتلة
 فى أكثر من محاولة لقتله ، وأخيرأ ، يأتى الموقف المشـحورن بكل مكل معانى الانتقام لدى الملك ، التى فجرتها فـ كيانه مواقفه الغفقة فـ صد هذا التيار المتدفق
 وإضرام النيران فيها ، وإلقاء المؤمنين في أحضان اللهِب المتصاعد ..
0 - الجريــة :

ونجد هذا الموتف فن تصة ها جريج )"(1) حين ارتكبت ه المرأة البغى "،
 الإجرام بشكل مؤكد ، إذ أنها لا تكتفى بهذه الجريمة ، حتى تضيف لما الهام




فهذه المواتف تؤدى حتا إلى نوع من الصراع ، وهو بلا شك ليس
 نوع من الصراع الذاتى النفسى ، الذى يبعثه الموتف فی نفس البطل ، غما نجد

$$
\begin{aligned}
& \text { Y. } 1 \text { : ع البخارى (1) } \\
& \text {. YIIA: مسـم ع (T) }
\end{aligned}
$$





 الذى يهددها ويهدد أولادها الجياع ، و حين تذهب إلى رجل غنى . تطلب منه معروفاً يرفض إلا إذا قدمبت له نفسنها ، إنها أمام مشكلة محرجة ألمة للغاية ، إنها
 ويثور في نفسها صرأع عنيف غاية العنف تصور القصة جانباً منه في هذا مالترا التردد
 أتت وهكذا إلى أن يصل الأمز بها إلى أن تعرض الألمر علم
 زوجها فى مسئولية هذا الموقف ، و التخفف بنقل بعض انفعالاتها إلى زو جها هـ.

وحين تسلم نفسها فى نهاية الأمر تتفجر ذروة الصراع عند هذه المرأمة العفيفة المنطرية على خوف الله وخشيته ، وإذا بالجسد الطاهر يعبر :عن هذا الصراع بطريقته المانصة حين ارتعد إحساساً منه بهول الكارثة المقبلة ، وهمى حاللة غريبة جعلت الرجل يتساءل : ما شأنكل فتقول : أخخاف اللّ رب
 نفسه ، فإذا ضميره يصحو وإذا هو يكس بالله وخوف اللّ ، فيقول : خفتيه في اليُدة ولم أخفه في الُر خاء فتر كها(1) .




الشديد ، نقد بلغ الأمر به إلى حد أنه يأكل الثرى من العطس ، إنه أمام كلب

 أمام موتف يثير فى نفسه الشنفقة والعطف ويدور فـل نفسه صر اع ، أيلذهب إلى




 عما ستعانيه عضلات الفك من إجهاد .

 وما حدث فى ذلك من تنكيل وإرهاب وقتل لأهل الدعوة .. ومثل ذلك ،


 ولكن ذلك لا يصده عن دينه ، ويظل يقاوم ويتحدى ، ويكذب الديا يون الديال أمام الناس ويحذرهم منه .
 بين قوة الإِنسان وضعفه ، يين معانى الثرفيه وجوانب الحير ، بين الرذيلة

والفضيلة ، ين الطهر والمطيئة .. والملاحظ أنه صراع ينتهى فـ جاكثّة المطاف







 سجلوا للإِسانية موفقاً ثفخر به ، وهم ينتصرون بأرواحهم على أجساذهم التى تلتهمها هذه النيران(1) .

## المناجــاة :

من العناصر الفنية البارزة فى القصة النبوية ، عنصر المناجاة ، وهو ئكأتى







 (Y)

اقترضه إلى صاحبه ، فهو يدعو الله : (1 اللهم إنلك تعلم ألى كنت تسلفت
 الثلالة ؛ لم يجدوا أمامهم إلا أن يلجأوا إلى الله يدعبرنه ويتو سلون إليه بصالح أعمالهم ، وتد قام كل واحد منهم يناجى ربه بصالح عمله وفى كل مرة ينتهى


انزاحت الصحخرة كلها وخرجوا سالمين

 الكافر : ॥ اللهم إن كنت آمنت بك وبرسوللك ، وأحصنت فرجي إلا على زوجى ، فلا تسلط علىّ الكافر ه وقد دعت بهذا الدعاء عدة مرات ، و وفى كل مرة يمنع منها وتصيبه حالة معينة حتى ليكاد يهلك نتدعو الله مرة أخرى بأن يرسل ، حتى لا يقال إنها قتلته ، فإذا سلم عاد ليقترب منها فتعود للدعاء ،
 "ا والله ما أرسلم إلىَّ إلا شيطاناً أرجعوها إلى إبراهيم ، وأعطوها آجر فرجعت إلي إبراهي عليه اللدلام .. "
والملاحظ فـ كل ذلك أن الله, تبارك وتعالى يستجيب اللداعين ،

 البطل في المناجاة ، لأسباب أخرى تتعلة بالمر تف ، وبطبيعة الموضوع اللنى ، لمى ، تدور حوله المناجاة ، كا نجد في مناجاة إبراهيم عليه اللـلام لربه ودعائه ،
. YVE: \& (1)
البخارى
. 1vo- |VE: (T)

بخصوص أيه يوم القليامة ، فإبراهيم يدعو ربه قائلا ( .. يارب إنلك وعدنى





 أقاتل (T)

 القواعد من الييت العيتي ، فإبراهيم عليه السلام قائم يبنى ، وإسمأميل عليه
 . ${ }^{(Y)}$ (لَقِليمُم
إن المناجاة هنا دعاء من البطل أو الأبطال إلى النه يأتى فـ صوبرة مفعمة
 نوعاً من الحيوية .




الثناصر

rri

من خلال مطالعة متأنية ، ونظرة مترددة فاحصة دؤوب فـ بجموعة النصوص القصصية التى حوتها مصادر البحث ، تكونت عدة ملاحظات مهمات
 ( أ ) يكتوى النص على العناصر الفنية القصصية ، من شنخصية وحدث


 عنصرى الزمان والمكان ليسا ( دائمأ ) عيل امتام القصة المباشر أريان (ب) وهذه العناصر تتحقت فـ النص فى صورة من التداخل والتشابك
 والشخصية ، وذلك أن المدث هو نعل الشخين ألا


 الآخر ، أى أن الحدث مؤثر فـ الشخصية ، وأن الحوار له دوره فـ بلورة







مايكونالحدث هو العنصر الواضح والأهم ، وربا كان الحوار هو العنصر
 صورة رأبعة نجد فيها أن هذه العناصر من الثشخصية والمدث والموالر توزنع بإحكام وتوازن وتسار ، كما يخلت مضيموناً معينأ فـ نهاية الأمر .
(د) والنىيء المطرد دائمأ فى كل تصة نبوية ، أنه لا يككن أن يتخلف
 القصص ، لكنن هذاً النوع الذى ربما فقدنا فيه عنصر الموار قليل جداً على أنى حال
(1)

الله جل جلاله فل القصة

قبل أن ندخل في صميم الحديث عن غلاقة ألراوى بالقصة ، وعن

 مباديء وقيم ، وتبل ذلك ، أجد من المناسب أن أعرض لـا تحاول القّ القّبة النبوية




 من بخلوتات القاص الفنية ، ولا يليق أبداً أن يكون المديث عن الله ف إطار
rr

الحلديث عن شخصيات القصبة ، فهو سبحانه ليس كمثله شىء !
والقصة النبوية تد اشتملت في كثير من نصوصها على أفعال وأقوال


 والستّين ، وهذه النصوص تزودنا


الحياة في أُولاها وأْخراها .

وينبغى أن أشير إلى أن القصة النبوية لا تعطينا تصورأ كاملا علا عن الها
 أحاديث كثيرة ليست تصحاً ، وتد تحدئت عن العقيدة وعن الله في ضوء التصور إلإسلامى
وهناك آيات كثيرة من القرآن الكريم شفت ورفت فـ إعطاء الصورة

 نستجلى بعض ملاكهها ، و سماتها .
ويجلر بنا قبل ذلك أن نقدم لهذا المبحث الحيوى بنبذة وجيز التصور الإغريقى اللىى نقلته أساطيرهم عن الآلمة ، لما ف هذه الإلمامة من
 الصورة الإسلامية ، ولنرى فى النهاية أى الصورتين كانت أليا أليت بحق من له الـي الأمر فـ هذا الكون ، وأى الصورتين كانت هى الأمينة في إعطاء التصور الـق

ونجد فن إحلي الأساطير اليونانية فكرة عن نشأة دينهورا المتهم، وهى







 الآلهة والبنر ، ولننظر ركيف كانت الأسطورة الإغريقية تصور اللّه .. أور



 العاديون ، وإنا نستعرض أسطورة واحلة ذات دلالة ، هى برو ميثيو سن سارق النار المقدسة !


 فـ جبال القوتاز حيث وكل به نسرأ يرغى كبده طرل اليوم وتتجدد آلكبد فـ،

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

Yro

أثناء اللليل ، ليتجلدد عذابه فن النهار ، ولكى ينتقم زيوس من وجود النار



(الإله ! ه فتح الصنلوق فانترُت الئرور وملأت وجه الأرض ! إ


 وتنفرد دونهم بالسلطال !(1) .
إنه تصور مقيت لـقيقة الألوهية في خيال الإغريق ، فأى آلمة هذه التى تنظر للبشر نظرة كره وعداء ، وتحاول أن تحرمهم من الانتفاع بالنار المقدسة ،


 القضاء على النوع البثرى وإهلاكه ، وحرمانه من السعادة في ظل المعرفة والسام . .
ولكن لا عجب أن ينشأ مثل هذا التصور ويعشعش فـ رؤوس ظلت بعيدة عن وحى الله ونور هداه ! 1 با

وحين نرجع إلى القصة النبوية ، لنستجلى بعض ملاخ التصور الإسلامى
 أو حديث عن بعض أفعاله أو أتواله تبارك المهم نستطيع أن نستنتح أن كل تلك

المواضع يككن أن ترد الى لعنصر واحد ، والِ حقيقة واحدة من من حقائق الألوهية ، تلتقي غليها جميع المناذج والأمثلة لتعطى تصوراً ' جيداً عنها؛ تلكّ هى :حقيقة العلاذة بين اللش وخلقه، ، وبذاصة إلعلاقة بين الشا والبشر : ويككن أن نلمُح هذه العلاقة فـ جوانب غختلفة :















 الحياة برة أخرى ، نجد أن اللّ تبارك وتعالى يبئه حياً بأمره الذي لا يزرد

 عبدى ما حلك على أن فعلت ما فعلت
 (1) (1) .

والرياح يرسلها الله إلى حيث يشاء ، ولتؤدى ما يا يريده سبحانه : ال ثم



 المقترض يستودع الله المال ويضعه فـ المنشبة ويرمى به فـ البحر وبا وبأمر اللّ

 بالألف الدينار راشداً . ه (\&) ويسخر البحر أيضاً لإهلاك أهل أهل الشر



 القصة المبال نهى خاضعة لأمر الله وإرادته ، فقد دنع الملك الغلام إلى نفر من

$$
\begin{aligned}
& \text {. IV9-1VA: 9 (1) } \\
& \text {. MI.: : مسلم (r) } \\
& \text {. YYOQ-YYOA: مسلم (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { rr.1- YY99: : (0) }
\end{aligned}
$$

أصححابه وطلب منهم أن يصعلوا جبال شاهقاً فإن رجع عن دينه وإلا رموه من

(1) (الجمل فسقطوا وبجاء يمثى إلى الملك

والملائكة جند" الله الذذين لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ،






 و كذللك الحيوإنات والطيور 6 خاضعة لأمر الله محققة لإرادته شـأنها

 أن الله تبارك و تحالى يرسّسل عليهم دوالب تهلكهم فو رقابهم ، وطيرأ تحمل جثتهم
 وقأجوج وهم من كل حدب ينسلون ، فيمر أوائلهم 'ثلى بكيرة طارية 6 فيشربون ما فيها ، وير آخر هم فيقولون : لقد كان بهلذه مرة ماء ، ويكصر نبى الله عيسى وأصسابه حتى يكون وأس الثور لأحلمه خريوأمن مائة ديناز
 ( ( ( ) المصدر السابتق
(Y) البخارى \& :
(r) (Y) (Y)

القصة النبوية (६) أى يرغب اللى الله بالدعاء. .

## rra

النغف(1) في رتابهج(") ، فيصبحون فرسى كموت نفس واحلة ، ثم بهب

 طيرأ كأعناق البخت ، فتححملهم فنطرحهم حيث شاء اللّ "(£) . و كذلك المطر يرسله الله تعالى لتحقيق ما يريد ، نحين ينفخ فـ الصور

 أصغى .. ويصعق الناس ثم يرسل الله - أو قال ينزل الله - مطرأ كأنه الطل

أو الظل ( نعمان النـالك ) فُتبت منه أجساد الناس ... "ه (0) . وهكذا نجد أن القصة تصور العلاقة بين اللّ والكون ، علاقة

ين خالق مالك متصرف ، وكون مخلوق خاضع لأمر الله وإرادته .
 علاقة تشف عن ود ورحمة .. وتشع بالشفقة والعطف من اللهُ تبارك وتعلى






(1) نوع من اللبود .
MYOO-YYO.: : عسلم (Y)
(r) رائحتهم المنتنة .

كنمف الجراد ، فتأخذ بأعناتهم فيموتون موت الجراد أه
. MYOq- YYOA : مسلم ع (0)

ما يمل ذلك ، شدة فرَ الله بتوبة العبد ، حين يرجع إلى اللّ تائباً منيباً مقلعأ


 إلى الفرح بتوبة الإنسان ، يقول الرسول يكّ

 قد أيس من راحلته ، فينظا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده ؛ فأخذ بغطامها ، ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى وأنا ربك .ألخطأ من

شدة الفرح ، .
ومما يدل على إرادة اللة الحير للإِنسان ، أنه يتفضل - تبارك و وتعالى -



 رجل يزور أخا له فـ قرية أخرى فأرصد الله عز وجل على ملـ ملر جته ملكاً فلفما مر به قال : أين تريد ؟ قال : أريد فكاناً فقال : للقرابة ؟
قال : لا .

قال : فلنعمة تربه ؟ قال : لע :
قال : فلم تأتيه ؟
قال : إلى أخبه فـ اللهع عز وجل .

قال : فإلن رسول الله إليك أن الله عز وجل يكبك بكبك إياه
فيه ه(1) (1)
ولما وجد الشهلاء من المنزلة والتكريع عند الله ، تمنوا لو يعلم إخوانهـ

 الناس ، وما فيه مصلحتهم ونفعهم فيتكرم - سبحانه - بأن يبلغ الناس فـي









والله قريب من خلقه ف الدنيا بلطفه وعنايته وتأيسده ونصره نهو



 على نداء جبريل بأن اللّ جد بعث إليه ملك الجبال كيأمره بما شاء فـ تصة

$$
\begin{aligned}
& \text {. 0.A : r ( } \mathrm{r} \text { ) المسند ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.rr.1-rraq: : عسلم (r) }
\end{aligned}
$$

(( صوت من السمأء )(1) ومثل ذلك (1 مساعدة الرجل المؤمن المقترض فف


 قائم على رأسى ، فلم أشعر إلا والسيف صلتأ فـ يده ، فقال لى : م من يمنعك منى ؟ قال : قلت : الله ! ثم قال فـ الثانية : من يمنعك منى ؟ قال : (r) (1) ! الت : الله : قال : فشام السيف

ذلك فَ الدنيا أما فـ الآخرة ، فهناكُ القرب العظم حيث ينعم المؤمنون
 ونكتفى هنا بقصة تصور ذلك ، هى تصة ( سوق الجنة ه يقول الرسول
 ف روخة من رياض الجلة ، فتوضع هم منابر من نور ومنابر من ذهب






 بلغت بك منزلتك هذه ، فيينا هم على ذلك غشيتهم سحابة مبن فوتهم فأمطرت عليهم طينأ لم يجلوا مثل ريكه شيئاً قط ، ويقول ربنا تبارك و وتعالى :

$$
\begin{aligned}
& \text { - IVAY - IVAT : مسلم \& (r) }
\end{aligned}
$$

قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخلووا ما اشتتهيّم فنأقى سرأَ الد





 وأهلا ، لقد جيت وإن بك من الجمال ألون ألضضل مما فارقتا عليه ، فيقول : إنا


والرمهة والغفران من أبرز الصفات الإلمية التى تنطق بهما معظم








 جليسهم " (آ) وف تصة الكفل الذى راود المرأة عن نفسها مستفلا حامتها اللى

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 7 \text {. } 1 \text { ( } \\
& \text {. iva: : } 9 \text { ( } 9 \text { ( } \\
& \text {. 1.A-1.v: A البخارى (r) }
\end{aligned}
$$

المال ، يستيقظ ضمير الكنل من موقف المرأة المخططرب وبكائها من خُسية اللّل فيتوب ويدع المرأة دون أن يمسها ويقسم ألا يعصى الله أبداً ، فيمّوت من المن

 فسقته ، فيغفر لها بذلك(؟) .
 الى درجة رهيبة جعلته حين حضرته الوفاة يأخذ العهود والمواثيت على أُبناثه بأن



 الرجل البى أسرف على نفسه حياً وميتاً أدر كته رخمة الحنان المنان ، ويجب: ألا


 ولو قليلا فى هذا الجو الرؤوف الذى تشيعه هذه أللفظة الحانية ( أىى عبدىى ") . ولعل جميع قصصن الشفاعة وأححاديثها إما هى مظهر من مظاهر رجمة





$$
\begin{aligned}
& \text {. 70A - 70Y: : (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. Iva-iva: : البخارى (r) }
\end{aligned}
$$

فيخرجونمر تد امتحشوا فيلقونهم فن نهر أو على نهر يقال له المياة ، فال :





 يخرجهم تبارك وتعالى بفضله وكرمه ور مثمه الواسعة(T) .




 الحجة بالدليل والشاهد ، جاء فـ الْقصّة: ها .. فيلقى العبد فيقول أى فلى فل ؟


 فل ؟ ألم أكرمك وأسودك ، وأزو جك ، ، وأسخر لك الميل الخيل والإبل ، وأذرك



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) نوع من النبات . } \\
& \text {. Y Y - YY0: r ( }) \\
& \text {. IV - } 17 \text { : r (r) }
\end{aligned}
$$

ذلك ، فيقول : يارب ! آمنت بك وبكابك وبر وسلك وصليت وصمت


 وعظامه بعمله ، وذلك ليعلر من نفسه ، وذلك المنافق وذلك الذلى النى يسخط
 عليه حتى يعغر من نفسه .










 قال : فيقول : يارب 9 ما هله البطاتة مع هذه السجلات ! فيقرل : إنك لا تظلم ، فتوضع السجلات فل كفة والطاتة فـ كفة ، فطاشت السنجلات

Y\&V

وثقلت البطاقة ه( (1) إنه ميزان عادل دتيق ولا يظلم ربك أحداً ، وركل سيجد
ما قدم فل رحاب العدل المطلت أمام محكمة العدل الإلهية .
يخاطب الله العباد ويكاورهم : وهذا مظهر لملترفق بالعباد ، وإسباغ
الفضل عليهم من خالقهم العظم الذى يتنزل ، فيجود عليهم بأن يكادثهم وي大اورهم ، والنماذج الدالة على ذلك كثيرة ، وقد مر فـ هذا الصلدد قصص
 تصة ॥ الذى طلب إحراته «) حين يسأل الله هذا الرجل عن سن سبب ما فعل




 ولكنى أحب أن أزرع ... الث " (r) إلى غير ذلك من الأمثلة .. (ج) أما علاقته جل شأنه بالمخلوقات غير البشرية ، فتتمثل فى إشعار
 مكانأة الله لمن يقدم لها أى عون أو مسـاعدة مههما كانت .. و ومعاقبة من أساء إليها أو آذاها .

فقل غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على ركى يلهث قد كاد يقتله العطش ، فنزعت خفها ، فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فنغفر هلا

بذللك(६) ..

. A1: r ( المسند ( $)$
. البخارى 9 : 1 )
.01.: r ( )

وفى قصة أخرى نجد أنه : (1 بينا زجل يمشى بطريت الشتد عله المطش




رطبة أجر (1) (1)

وقد عاتب اللهُ نبياً من الأنبياء فى شأن نملة لدغته فأمر بإحراتِ قريتها ، (\# فأوحى الله إليه فهلا غلة واحدة ! ") وفى رواية ॥ ... فأوسى الله إليه أفى

 تسبح ، وحرى بمثلها أن يكون لـ شأن ، وأن يعاتب فـ هُ شأنها نبى من أنبياء . اله

وبعد .. فتلك صورة عن الله ، تدمتها لنا القصة النبوية ، وهى بالتأكيد ليست الصبورة الكاملة عن الله تبارك وتعالى ، ولكنها مع ذلك صبورة ذأت
 من- جهة أخرى ، وهى حقيقة بالغة المخطورة عن الألوهية فق التصنور الإِسالامى

## ( ${ }^{\prime}$ )

## الراوى فی القصة

من المناسب تبل أن ندخل فـ الحديث عن عناصر القصة النبوية ، أن



 وباعتبار ه تد يكون أحد هذه الشُخصيات ، أو كان الجتمع النارجي النى النى توجه إليه التصة

وتبلو علاتة الراوى فـ القصة النبوية بالمثلقى فـ :
1

 هذه المظاهر المطايية مع عرض كثير من الأمثلة فـ نصل نسيج القصة. r أنواعها وقد بيتها أيضأ ف الفصل الأول عند المديث عن البداية . ارى الراوى المككررة على الأحداث أثناء العرض ، أو ما يششبها منا من تعقيبات تفصيلية ، والأثمثلة على هذا كثيرة نجدها فـ تصة : (ا ثمس كلمات ") وتصة
(الصراط | وقصة |(ا المؤمن والدجال |" وتصة (\| سفينة الحياة | إلى غير

أما علاقة الراوكى بأحخداث العمل القصصى وشخصياته ، فتأتى من أنه قد يكون أحد هذه الشخصيات المشار كة في صنع أحذاثها ، فيكون الراوىى متحدثاً عن نفسه في ألقصة و كأمنا هو يكتب مذكرات ، ويقص بعض تجاربه
 هذه العلاقة في غير التججارب الذاتية ، من أن الكاوى هو المو جه لطبيعة سنير الحلث في القصة ، والتصرف فن حركتها ؛ حيث أنه يستطيع أن يو جهها حسبل يريد ، باعتبارهما مادة طيعة في يده ، يصنع منها ما يشماء . ونستطيع من :خلال هذه القصض أن نحلد شخخصية الراوى وعلاقتها بمجتمغها ؛ سواء كان ذللك المجتمع داخل القصة أو خار جها ، ففى داخلز

 اشتد عليهم الأكرب ، طالبين منه أُن يشفع لمم ، فيبادر بالانطلاق ، فيأتى تحـتـ
 التعاطف فى طريقة عرضه للأحداث ، بحيث تنتهى نهايات سارة و مفرخة تكون

في صالح البطل أو البشخصينة (£) .
居


$$
\begin{aligned}
& \text {. الظظر دليل الفصبة (Y) } \\
& \text { 1.v-1.0: } 7 \text { ( البخارى (r) }
\end{aligned}
$$

(§) انظر الناية والثفاؤل ف النصل الأول :

موسى - عليه اللهام - إلى أن انتهى الأمر إلى خمس صلوات ، فأشار عليه موسیى بأن يراجع ربه أيضاً ، وهنا اعتذر وقال : سألت رانى حتى

استحييت !(1)
ونلمس فن تلك المراجعة لله تبارك وتعالى ، من أجل التخفيف ، صورة من التعاطف مع البجتمع المنار جىى عن القصة ، و هو التعاطف مع الأمة ، و نجد
 ونى خحارج القصة أيضأ ، مع الناس فـ تصة (| صوت من السماء |) حيث لم يكاول الرسول عِئِئِّ أن ينتقم من. آذاه ، مع أن ملك الجبال قد فوض من اللّ


 أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئأ " إنها صورة رائعة ششرقة للتساع والحـب ، والمحرص المؤكد على هداية الناس وإسعادهم . كا أن المثلقى أيضضاً يستريع لمثرل هذه النهايات السارة والمواقف

 صلة توية تربط بين المتحدث والمتحدث إليه ، باعتبار أن هذا العمل هو المادة المو جهة من الأول إلى الآخر .
(F)

يكن أن ننظر إلى السُخصية في القصة النبوية حين نريد أن نعرف
أنواعها ،فى اتجاهين غختلفين : من حيث طبيعة ذاشها وطبيعة تكوينها .
(1) انظر تصة : المعراج ه البخارى ه : 77 - 79 .

1 - التعرف على أنواعها من حيث ذاتها وطبعتها بشرية أو غير
. بشرية

- r

 وجماهير ، وهناك بشخصبيات غير بشرية كالملائكة المكرمين، والميوانات والطيور والجمادات وغير ذلك
ونأحذ فـ تُفصيل المديث عن هنه الأنواع :
1 ـ 1 ـ من حيث ذات الشخصية :
(أ ) الشُخصيات البشرية :
- 

من أبرز شُخوص القصة النبوية شخصيات الرسل والأنيباء ، ،وقد
 لذلك كثرة النصوص القصصية التى كانت شخصيناها ، أو معظمها ، أُو

 موضعاً ، ويكفى أن نعرف ذلك لنـحس بمدى الانتشار لهذه البشخصيات الكريمة ف القصص النبوى ..

والغالب فـ شخصيات الأنبياء أنها تذكر عحددة: بأسمائها ؛ كمحمد
 وييىى ، وإسماعيل؛ ، ويوسف ، وهارون ، وإدريس عليهم جميماً الصالة ،

Yor




 من أثر فـ ترسيخ ظاهرة النبوة ، واستهرار ها عا عبر كثير من الأنبياء إلى أن انتهت إلى كمد

كا أن ذكر الأنبياء عحددين بأسمائهم أدعى إلى الآتداء بما يصلر عنهم من مواقف ، باعتبار أن إسناد الموتف إلى شخصية نبوية ألمية معروفة ؛ بعطى أمهية









 اللّينِ ما وَصَّى به نُوحاً واللذى أوْحينا إليكَ وما وصَّيَا به إبراهيم وموسى







 الصراظ يِن ظهرى جههم والأنبياء بناحيتيه ، تولمه (1 اللهم سلم سلم ، اللهم








$$
\begin{aligned}
& \therefore \text { Cr : المُورى (1) } \\
& \text {. } 1 \times 7 \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( } V \text { ( } V \text { ( }
\end{aligned}
$$

(0) (0) - H. H.A: r.V


والقصة النبوية تعرض الأنبياء فى مواقف تحمل العبرة والدرس ، حتى يستفيد المسلمون منها فى واقع حياتهم، ، فليست هذه المواقف سوى دري دروس
 المسلمة وتكوين بنائها في ضوء هذه المثل النبوية ..

ففى تصة (ا داود وملك الموت ه تصور كنا القصة غيرة داود عليه
اللسلام الشُديلة ، بحيث إنه إذا خرج أغلق على أهله الأبواب حتى لا لا يدخلى

 للاستجابة لأمر الله حتى ولو كان ذلك الأمر هو قبض روحه حيث قال الموت حين أتاه : » أنت والله ملك الموت فمرحباً بأمر الله ... ") (1) .

 ذكاءه في قضية غاب دليلها والتبس الحق فهيا بالباطل ، و بتصرفه السلديد المنا النابع من رأى ثاقب استطاع أن يتبين وجه المق في هذه المحصومة .. ومن أجل تحذير المسلمين من معصية الرسول ، يبين فم جمزاء الكاف المر به وبما جاء به من عند الله ، وأن هذا الجزاء هو الحرمان من المننة ، ومهما كان

 القيامة ، وهو موقف أكثر دلالة وأعمق أثرأ من مئات التو جيهات والتحخذيرات


وعلى وجه آزر تترة وغبرة ، فقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصنى '







 أقسم لد بأنه لم يسرق صدقه احتراماً للقسم(t) ، ، وتصة سليمان عليهن السلام مع نسائه حين لم يستثني (0) .. إلم غير ذلك .
 فيها أناسآ من البشر ، 3 فـ عواطفهرم وانفعالاتهم ، وطبائعهم ، كا مر مر بن غيرة






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المصصر المـابق \& : } 179 \text { (Y }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. Y19- YiA : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. IVe - IVY: : \& (l) }
\end{aligned}
$$

وکز نجد فل تصة ها الذين آذوا بوسى " تصويرأ حيأ لطبيعة المياء
 من جلده شیء ، استحياء منه ، فآذاه من آذاه من بنى إسرائيل فقال الوال : ما يستر هذا الستر إلا من عيب بجلده ، إما برص وإما إما آنة ، وإن الها الها عز







 وفى هذه القصة جانب من شخصية موسى عليه السلام من حدة الطّ الطبع وسرع

 بو قفه من الهضر عليه السلام ، إذ نرى موسى - عليه الساملام - متعجبلا سريع الغضب لا يطيّ صبراً على ما يرى من أُعال مئيرة يقوم بها الخضر طوال . الرحلة) الو
وتقىى كلمة تقال هنا فـ نهاية الككام عن الأنبياء عليهم السلام ، وهو أن القصة تعبر عن أنهم خلق مكرمون ، ولمم قيمتهم الكبيرة عند الله تبارك

 الأحزاب : 19

وتعالى 6 ولا أدل على ذلك من أن الْناس يتو جهون إليهم يوم الحُشر العظيم يطلبون منهم أن يشُفعوا عند الله من أَجل إنهاء المو قف العصيـب ...

ذلكُ نصوص تصص النُنفاعة(1) .
وفى موقف:آخر :حيث يضربب الصراط ، ويبدأ الناس في مجاوزبّه ،


و كالامهم يومئذ : اللههم 'سلم سلم(Y) .
F - F
 بأسمائها ، فإنه هنا يُختلف ، فالشخصصية في الكثير الغالب لا تسمى ، 'وإنـا
 الشخصيات المعينة بأسمائها أو كنيتها منحصرة فـ علد ثليل لا يتجاوز الاثنى عشُ شخصية يين: رجل وامرأة، فمن الرجال سمى تسعة ، هم : الحضر ، وبلال ، والكفل ، وجريع ، ويوشع ابن نون ، وأبو جابر بن عبد الله ،

 رضى الله غنها ، وهى شُخصيلات تاريخية في معظمها .. وف مفابل هـذه الشُخصيات المعينة نُجذ مائة واثنتين و خمسين شخصصية غير مسماة 6 منها باثة وواححل وعشّرون شُخصية رجالية ، ورد منها بلفظ (ا رجل )" غمسبة و سبتون



. YY - Y Y :


roq

شخخصية ، وبلفظ مرادف نحو 6 (ا عالم ") أو ( راهب ") ، أو (ا ملك ") أو (ا صاحـب كذا ") ، أو ه راككب ذو شارة ه وما شابه ذلك ست وخمسون شـخصية ، كا كان نصيـب الششخصيات النسائية إحدى و ولاثين 6 ورد منها
 (ا جارية ه ، أو (أم ") أو (أخحت ه أو (ا عمة ) ثالوث عشرة ششخصية . والسبب في اتجاه القصة إلى عدم ذكر الاسم في الغالنب ، هو عدم الاهتام بالشخصية في ذاتها ، إنما المقصود بالاهتام ، وعحور التُركيز هو ما تؤديه من عمل 6 أو تتبناه من رأى ، أو تلتزمه من موقف ، وهذا هو مذهـب القرآن الكريع ، نقل سار على هذه الطريقة فـ شخخصيات غير الأنبياء عليهم السلام ، فكان يذكرها بلفظ رجل أو امرأة أو ما يرادنهما نحو قول الله تعللى :

 الاهت大ام بالشُخصية في ذاتها ، أغغفل اسمها ، إذ لا أثر للاسم على المراد الذى هو موتف الشُـخصية نفسه ، و L يصملر عنها من نمل ؛ ويرى محمد خلف اللّ أن هناك اخحتالانا فی علة العلورل عن التسمية بين شتخصيات الر جال وشخحصيات النساء ، فهو يقول : $ا$ وثالنى الأمور هو العلول عن التسمية وإن إختلفت العلة هنا عنها هنالك ، فقد كنا نرى الأكر بالنسبة للر جال عدم الاهتقام بالشـخصية كعنصر رئيسى فن القصة ، ونرى العلول عنها اللى غير ها من العناصر كالأحدات والحوار ، ولكنا هنا نجد اللمسـألة تعليلا آخر هو سلطان البيئة .
. Y. : القصص (1) . YA : غافر (Y)
(r)
 النمل : Y .





 باسمها ، بل هناك ملوك من الو العرب كانو! 'ينسبون إلى أمهاتهم كعمرو ابن هند(r) .

واالمقيقة أن عدم ذكر الاسم فـ القرآن الكريع ، لا يتعلق به أى غرْض


 يعلد عن هذه الطريقة مبرة واحدة ، فيذكر اسمر المرأة صر ياياً ، لأنه وُ وُجد







(1) الفن القصضى فـ القرآن الكرئ ص. YA£ - YAT .


يعدل القرآن عن هله الطريقة إلى التسمية المباشرة وذلك عند الـا حلديثه عن
 ظروف قاهرة ، فما كان للقرآن أن يخضع للظروف ، ولكا




 لابد أن يصرح به لأنه بالنسبة لعيسى لقبه الذى ينسب إليه وينوب عن اسم أبيه الذى مُ يكن أبداً .
وهذه الشخصيات ، رجالية أو نسائية تصور الإنسان بما نطر عليه من

 نستطيع أن نقول إنها شخصيات غير نمطية أو بوقية ، تروج جلخلق معين تتسم به
 الشُخصيات الحية من أبعاد ، والقصة اللبوية أمينة مع النفس الإلنسانية ، فنى

 'الضنعف والثنر فيه ، تلك الجوانب غير الأصيلة فيه .
ولعل جانب الخير في هذه النفس أكثر أصالة وعمقاً ، والقصة تعرض
 ففى قصة " المستلف ") نجد رجلا يقرض آخر وهذا مظهر من مظاهر الـُير

والمساعدة والتعاون على متاعب المياة ، ،مُ إن هذا المقرض يقدم ماله في ظرِ





 الإِنسان ولكنه يتجاوز ذلك إلى صورة أروع ، تبلو في عطف الإنسان غلى الانلى









 بذللك "(₹) وف قصة أُخرى ، نجد تأكيدأ على هذا المعنى من زاوية أخرى تصور انطواء هذه الُلففس الإنسانية من الداخل على بذرة الخير التى لابد أْن

$$
\begin{aligned}
& \text {. Mro- Ire: : } r \text { (1) } \\
& \text {. } \\
& \text {. } 11 \text { : البحارى ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

تثمر يومأ ما فقد : (ا كان الكفل من بنى إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله ، فأتهه إمرأة فأعطاها ستين دينارأ على أن يطأها ، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأنه ، أرعدت وبكت فقال : ما يبكيلك أأكرهتك ؟ قالت : لا كا ولكنه عمل ما عملثه قطّ ، وما حلنى عليه إلا الحاجة ، فقال : تفعلين أنت هذا ، وما فعلته ؟!. اذهبى فهى للك ، وقال : لا والله لا أعصى اللهُ بعدها أبلاً ، فمات من ليلثه فأصبح مكتوباً على بابه : إن الله قله غله


نفسـ4(r) .
 الحير ، وتطهرها من الطمع ، فلما و جد الرجل المُشترى في الدار التحى اشتراها

 إنا اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب . وفى المقابل كان البائع يشبه المشترى ورعاً وتعففاً عن مال فيه شبهة فهو يرى أنه " إنما باعه الأرض وما وما
 الناطقة بعالنى الزهد والورع والحلنر من الوقوع فى الحرام(E) !! وفى تصة (» الثلانثة ) الأبرص والأقرع والأعمىى ، نجد في الأعمى صورة كلإنسان الشُاكر النعدة ، المقر بفضل الله ، وآلائه عليه ، حين رد عليه بصره 6 وأععاه أموالا كثيرة ، فلما جاءه المللك ليختبره فـ صورة
. YIr: : \& البحا ${ }^{(r)}$



 رضى الله عنك وسخط على صاحبيك (1) (1)

والضنف الإنسالنى تعرض القصة لنا صورة منه فن مواتف يختلفة :



 ادننى من هذه الثـجبرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عـز
 ويعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما ما لاضبر له علي اليه فيدنديه منيا

 لا أنسألك غيرها . فُيقول : يا ابن آدم ؟ ألم تعاهدنى أن لا لا تسألنى غيرها ؟




 يسأله غيرها ، ، مُ يسمع أصوات أهل الجنة ، فيعود مرة أخرى يسأل الها أن




 وتعالى عليه ، وهذا من رمهة الله ونضله ..





 لظف به فـ نهاية الأمر فتاب .. فتاب اللّ عليه .
وهناك ضعف أمام عاطفة الأبومة المانية ، وهو ضع الم

 وحاجة فذهبت تسعى فـ الأرض بكئأ عما يقيم أودها وأود أطفا ونالما الجياع ،
 فأبت إباء النريفة الحريصة على عرضها وعفانها .. وعادت إلى أطفاهلا بلا
 مرة أخرى ، نعادت إلى أطفالما ، ولكنها ألام منظر الأولاد ، وهم يتضور المارون جوعأ لم تلبث أن عادت إلى الرجل مرة الثالة وناشدته اللّ فأىى نلما رأت ذلك

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 172 \text { - المسند ( } 17 \text { (1): } \\
& \text {. المصـدر المابق (r) }
\end{aligned}
$$

أسلمت نفسها إليه ه(1) ، إنه الضعف الإنسانى أمام العاطفة الأصيلة ،، الذئى

 باهظ .. باهظ .

وأما جانب البشر للدى الإنسان فتعرضه القصة النبوية فـ عدةٍ مظاهر




 كان يأوى غنمه إلى أصل صرمعة جرئ ، فحملت ، فولدت غلاماما ،
 وضربوه ، وهدموا صوومعته ، فقال : ما شا شأنكم ؟









$$
\begin{aligned}
& \text { rVo-ry\&: ع (1) } \\
& \text {. Y.9:10 } 10 \text { ( }
\end{aligned}
$$

الصاح ، ولكن الله مع عباده الخلصين ، فأنطتق الله الصبى ليكثف للناس


ومرة نرى الشر فـ صورة جهود للنعمة ، ونكران للفضل ، كَا نجد ألمد


 إليها إبلا وبقرأ، حتى كان لمنا والم واد من الإبل ، وللآخر واد من البقر وبعد

 رجل مسكين تقطمت فـ المبال فـ سفرى ، فلا بلا غ اليوم ، إلا باللة ثم بك ، أسألك بالذى أعطالك اللون المسن ، والجلد الحسن ، والمال ، المال ، بعيراً



 الغرور ، المفعم بالجحود والنكران فل أتصى صوره هـ ..

ومن مظاهر الشر فـ النفس الإنسانية داء الغيرة والحسب ، كما تعبر عن


 فعمل فف بقية نهاره ما عمل كل رجل منهم فـ نهاره كله فرأيت علىّ فـ




ومرة تعرض لنا القصة لوناً من ظلم الإنسان وطعيانه ، والظلمَ
 والسلطان وهو بعيد:عن هدى الله يطغى ويستبد ، كما تال اللّ تعالى : ( إنَّ






 بالدعاء ألا يسلط عليهـا هذا الكانر ... واستجاب الله(8) .



(1) (1)
. YYo - YV\&: ع المسند ( $)$

- ( ${ }^{\text {( }}$ (

. YY. I- YYQ9.: عسلم ع (0)

عليك بصرك ؟ قال : رفى . قال : أو لك رب غيرى ؟! قال : رشى وربك الله ! وهنا أحذ الملك فـ تعذيب هذا المؤمن حتى دل على ألى الغلام ، وأحضر


 الظلمة مع دعاة المق فلا فرصة للمناقشة ولا سبيل إلى الإقناع وئن كان كان الملك ظالماً وسبيل بقائه ف المكم هو السحر ، إذن فلا قضية عنده ولا ملا مبدأ ، ولهنا







هناك صورة تحاول القصة أن ترسمها للمرأة ، من حيث هى امرأة من
 عنها انطباعاً خحاصاً يوحى بيعض الجوانب في المرأة ، ويمكن أن نستجلى ملما هنه الصورة في نقاط ثلاث :

الأولى : محاذرة المرأة من الوقوع فى الحطيئة :
إن المرأة حريصة على التصون والعفاف ، حريصة على الهافظة على شرفها وعرضها ما أمكنها ذلك ، والمرأة حتى وهى تسلم نفسها أحياناً فى




 فـ تعبير لا إرادى عن رفضها لهذا الموتف ، وتبكى من أعماتها بكاء الجبرة المقهورة







 عحانظة المرأة على عرضها وشر انها . الثانية : تأثر المرأة بالمظاهر :


 وما ينطوى عليه من زيف وفساد ، وهى لا تكاد تاد تجد نفسها أمام مبئل هذا المظهر حتى تنساق بسنهولة عجيبة وراءه . وفى مقابل ذلكُ تتخذا المرأة: موتف

الرفض السريع لكل شتىء يفقد المظهرية الزاهية ، مهها كان منطوياً على الحير

 ابن لها ترضعه ، إذ مر بها راكب ذو شارة فقالت : اللهم ابجعل ابنى مثل
 يعجبها مظهر هذا الراكب في هيئه الحسنة ولباسه الجميل ومر كبه الفاره ، فتبادر بالدعوة لولدها أن يكون مثله دون أن تتأمل حقيقته وأن
 يكون مثلها دون تعرف لـقيقة الموتف .. ولا حقيقة هذه البلارية ذات المظهر غير المغرى ، إنها غريزة حبب المظهر فـ المرأة وهى التى تدفعها إلى المى الانجراف



 ابنى مثلها ؟! " ونلاحظ هنا في مراجعتها ، أنها حين تذكر " الرآكب " لا تذكره بلفظ "الراكب " فقط ولكنها تنص على صفته هالراكب ذر
 القريب، الموحى بأنها دانية وضيعة ، مما يؤكد تركيز المرأة على الناحية
 للأسباب التى من أجلها خالف دعاء أمه ، و كأنه الخضر عليه اللملام() :

ها أمتاه ؟ إن الُأكب ذو الثشارة جبار من الجبابرة وإن هذه الأمة يقولون : زنت ، ولم تزن ، وسرقت ، ولم تسرق ، وهى تقول : حسبى
. ال山 ! اله
الثالثة : المرأة ليست ضعفاً دائماً :
والقُصة تعرضِ لنا مواقف لحواء ، ثُثبت فيها أن لمرأة تادرة على أن تتحمل بسئوكيتها ، وأن تثبت وجودها فـ أصعبب الظروف ، وأن 'تتمسلك بمبادئها مهما كلفها ذلك من ثُن ، حتى ولو كان هنا الثمن ، هو خياتها :. إن أم اسماعيل يتر كها إبراهيم عليه السلام مع طفل صن ونير لا طول ، فن واد غير ذى زرى ولا حياة ، فتتقبل الأمر الواقع فن غير ما جا جزع ولا خوف ، ثقة فـ النلّ واطممئناناً إليه ، و حين عطشُ رضيعها ولا ماء ؛ سعنت في حيوية و نشاط يعجز عن بعضه الر جال تبحث عن الماء فـ أر جاء الواذى و وفن ظروف جبلية صعبة دون أن تمل تكرار هذا السبعى ، وحين نزل المجرهيون عندها بعد موافقتها كانت تقبل ذلك من مركز القوة ، فهي تسمع فمّ بالنزول


حتى لا يستبدو|(1)
وفى قصة أخرىى تسمى ॥ الماشطة ه نجد صورة رائعة للمرأة؛، ذات
 شُجاعة وتحد فى وجه الظظلم والطغيان لا تبالى الموت أو تطع الرقابب !! ولنقرأ البيان النبوى يقص علينا"من خحبر ها : ( كانت الليلة التى أسرى فـى فيها ، أتت على رأئحة طيبة ، فقلت : يا جبريل ! ما هذه الرائحة الطيبة ؟ فقال : هذله رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها ، قال : قلت : وما شأنها ؟ قالز : بينا هی تُششط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقط المدرى(٪) من يلدها ، فقالت :
. IVo - IVr : البشارى ع (1).
. (Y)

بسم الله ، فقالت لها ابنة فرعون : ألى ؟ قالت : لا ، ولكن ر اله ور ورب أيلك الله ، قالت : أخبره بذلك ؟ قالت : نعم ، فأن يا فلانة ، وإن للك ربأ غيرى ؟
 إليك حاجة ، قال : وما حاجتك ؟







 للعقيدة والمبدأ هاتفة بلسان حالما : نون وت وتيا العيا امرأة من بنات حواء أن تفاخر به ما شاءت وشاء هلا الفـا

وثّة ملاحظة جديرة بالإشارة ، ونجن بصدلد المديث عن هُنـه


 لتجار بهم فل عنفها وقسوتها أو أشد ، تواجهها هذه النـخصيات التى تضرب


أروع الأمثلة فى الثبات للمحن والشدائد التى تواجه المؤمن وهو يسبتمسك
 هنا تكون الشخصية ليست بمعزل عن القراء أو السامعين ، بل هناك اك ارتباط
 تحدث لنا أو يكدث لنا ما يشبهها ، أو يقرب منها(1) .
 الأخلود ه() المؤمنة .. كلها نماذج حية تعرض وهى تواجه المننة وتصبر عليها ..








 ما يلقونه في سبيل الإِسلام من المحصو والأعداء .

ط الثانية

$$
\begin{aligned}
& \text { - re9a: ع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. T\& : : \& }
\end{aligned}
$$

- 

وهذا نوع من النُخصيات التى تذكر فـ القصة بصيغة البمـع أو ما فـ
 ذات شخصية خحاصة ، وهى شخصيات جماهيرية تملأ المكان بو جودها فـا

 أخرى تدفعها ف اتجاهات عختلفة ، و هذا واضح فـ تصص مشات وشاهد القيامة .. والملاحظ أن هذا النوع من النُخصيات أكثره موجود فن قصص







 من هؤلاء ذكرت مرة واحدة وفى تصة واحدة(0) .
و(ا الفقراء وا'لمهاجرون ") وذكروا فف قصة واحدة(i)
(\# كبكبة من بنى إسرائيل " وذكروا فى تصة واحدة(Y) .

وف تصص الغيبب المستقبل نجد (ا يأجوج ومأجوج ") وقد ذكرت فـ في



و( اليهود ") وذكروا مْرة واحدة (V) .

وف القصص إلماضى التاريخى نجد ذكرأ لبنى إسرائيل فى مواضع أر بعة ؛


 واحلد، ولكن هذه ألجماهير ذات وجود حركى فـ القصة ، فالإن كانت فـ



$$
\begin{aligned}
& \text {. Iry7-Irır : Y Y (0) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text {. IVo - IVY: : \& البخارى } \tag{9}
\end{align*}
$$

بعد الصلب تتحول إلى جماعة متحر كة من ذاتها حين انطلقت تهتف ا آمنا

 يأمر بالأخاديد فتحفر .. و بالمؤمنين أن يكرتوا فيها ..
(ب) الشخخصيات غير البشرية :
: الملائكة :

من شخصيات القصة البارزة ، شخصيات الملائكة ، ولمم وجود واضح على مسرح الأحداث بصورة إيجابية ، والغالب أنهم لا يردون فى القصة




 إلا الملائكة ، إما لأنها من أحداث اليوم الآخر ، أو لأنها تحتاج إلى قدرات المات الما
 ( المنادى ") شُخصية ملك بلا شا شك ، ومن هنا ونا أشير إليه بالبناء للمـجهول







وهنالك عدة ضور بظهر بها الملائكة ، منها الصورة التى حلقّوا عليها ومن النادر أن يبرزوا بها فـ القصة ، ومرة واحدة أشارت القصة إلى الى ذلك ، ، في














 " المبح حلة العرش ، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ، حتى ييلغ التسبيح


$$
\begin{aligned}
& \text { 1 (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1 \mathrm{~V} \text { - } 17 \text { ( } 17 \text { (r) } \\
& \text {. |vol-|vo.: : مسلم (8) }
\end{aligned}
$$

YVq

ومنها كتابة الأعمال فى الحياة الدنيا ، كا نجد مثالا له فـ قصة الرجل الذى قال كلمة من حمد الله عظيمة ، احتار فيها الملكان كيف يكتبانها ، تقول
 لا ندرى كيف نكتبا ، قال اللهُ عز وجل ، وهو أعلم بما قال عبده : ماذا قال

 حتى يلقانى فأجزيه بها (1) وهم الملائكة المتعاقبون ، ملائكة بالليل وملائكة

بالنهار ، يجّمعون في صلاة الفجر ، وحالڭة العصر(r) .

 أن يقوموا بمهمات فـ الأرض مع البشُر : كإيصال الوحى إلى الأنبياء ، وهنّه

 اللّ قد سمع قول توم له ، وما ردوا عليه ، و يبلغه أن الله قد بعث إليه (٪ ملك
. ${ }^{(\xi)}$ (1)
وأحياناُ يكلفون باختبار بعض الناس ف الدنيا بنوع من الابتلاء يكشف
 والأعمى ") حين أراد اللهأن يبتليهم ، فبعث إليهم ملكاً ، أدى مهمته معهم خير (0)
. 1 Y 9 : (1)
. 19 £ : انظر : تصه \# الملائكة المتعاتبون (Y)
. 7 : 7 : 7 ( r ( الْتحر (

. Y. 9 - Y.A : ع الصهدر السسابق (0)

وربا كلفوا بإخبار بعض البئر من غير الأنبياء ، بأشياء يريد اللّه لهؤلاء



 إياه فيه ه() (r)
 الذكر ، فإذا وجدوا قومأ يذكرون الله، ، تنادوا : هلموا إلى

ومن المهمات إلتى أوكلت إلى واحد من الملائكة ، مهمة تِض الأروانح








$$
\begin{aligned}
& \text {. Y.9: Y ( } 9 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. Y.O: : ع (£) } \\
& \text {. Vy - vr: : } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } V \cdot V: \text { : } \mathrm{H} \text { (V) }
\end{aligned}
$$

YAl

كا أنه من الأعمال التى يقو مون بها بأمر اللذ ، مشار كتهم فى الئفـاعة للناس يوم القيامة ، و هذا من رحمة اللّ تبارلك وتعلى بعباده ، وذللك حين يسُفع

النبيون والملائكة والمؤمنون كا في تصهة "( هل نرى ربنا "(1) .
والملائكة مع قدراتهم العظيمة الكتى جبلهم الله علهها ، فإنهم يتسـاوون مع غيرهم من الخلتق في أنهم لل يعلمون الغيب ، ولا يلرون شيئاً منه إلا ما أطلعهمم
 كل سماء يسأل الملائكة : من هذا ؟ فيقول : جيريل 6 فيقول : وعن معلك ؟
 يدل على أنهم لا يعرفون شيئأ عن هذه الأمور اللتى سألوا عنها ، و جاء فى تصة أخرى أنه حين خحلق الل山 عز و جل الأرض جعلـت تميد ، نخلق الجبال ، فألقاها عليها ، فاستقرت فتعجب الملائكة من خلت الجلبال فقالـت : يارب هل من خلقلك شىء أشد من خلت الجبال يسألون الله عما هو أشد من الحديد .. والنار .. والماء .. والرئ .. . مفصل فن القصة منا يعكس عدم درايتهم بهذه الأشياء .. وأنهم لا يعرفون إلا ما عرفهم الله به ..

- النوع الثنالى : Y

و هذه الششخصيات تل تكون ذات أدوار بارزة ذن القصة ، وتعامل كأنها شخصيات بشرية ، فهى تخاطب مثلا كالطير فذ تصشة "ا داود مللك الموت " حين قال سليمان عليه السلام كلطير : \# أظلى داود فأظلته ، ثم طلب
. 17 . - 10人: البخارى 9 (1)
. 79 - 77 : المصلر السابق 0 ( 7 (
. 1 K



 وأحياناً تكون الأدوار عادية ، بحيث تعرض القصة أمثال هذه الشخصيات في صورة عادية ، كأن يكون لا دور تكميلى للحدث ، أو أو بلا أدنى خلة به ، كالحوت فن قصة الخضر وموسى ، و كذلك العصفور الذى
 قصة ":أصحاب الأخحدو ")(1) وكالطاتر العائف الذى دل الجر همنين على

أو تكون سبباً للحدث كالكلب العطشان فـ تصتى ״ المومسة
 المرأتين(• )أو الثملة التتى لدغت النبى (1) هـ

$$
. M V-M I I: \varepsilon
$$

(६) المسند (ص ) (

$$
\text { (0) اليخارى } 7 \text { : : 11 - } 11 \text {. }
$$

(7) بملم ع : r99
. IVo - IVr : البخارى ع (V)

$$
\text { (N) المسند (ص ) Y : . } 0 \text {. }
$$

$$
\text { (9) لبخازى A : } 1 \text {. } 1
$$

$$
\text { (1 ) سنن أله داوذ r : } 707 \text {. }
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. E19: ب (1) }
\end{aligned}
$$

rar
r - الجـن :

ولم يذكر الجُن فـ القصة النبوية إلا مرة واحدة فل تصة ها الشُهب




؛ - الثيطان ( إبليس ) :






 تنسجم بع هدف الشيطان العدر المين للإنسان .. اللريص على إغوائه

وإهاكه !!.

## (0) شخصيات معنوية :

كالعمل الصالخ ، والعمل الطاحِ حين أسند لمها أدوار يقومون بها


$$
\begin{aligned}
& \text {.|vol-ivo.: مسلم ع (1) } \\
& \text {. } 9 \text { : ( } 9 \text { ( } \\
& \text {. YOQ - YYOA: ع مسلم (r) } \\
& \text {. YYY: : عسـم (!) }
\end{aligned}
$$



 ومثل ذلك العمل الطال يألى إلى الميت ويقوم بينهما حوار , وكلام !! (1)
ومن هذه الشُخْصيات المعنوية التى تبرز فـ القصة و كأن هلا كـياناً مـادياً جسساً ( الموت) يوم القيامة حيث يؤنت بالموت على هيئة كبش ألملح . .
 أهل الجنة ..وأهل النار ..(r) .
. Y97-r90: : (1) (ص ) (1)















الكّف رتم 1.9

: الشخصية من حيث النو والتسطيح - Y
( أ ) من حيث التسطح : فمن الملاحظ أن أغلب شخصيات القصة
النبوية شخصيات مسطحة ، ذلك أن هذه الشخصية ذات جان الم

 أكثر الشخصيات فى القصة تأتى أمثلة على هذه الناحية فمعظمها لا تكشف لنا لنا إلا جانباً واحدأ منها ، ويبلو أن السبب ف ذلك هو أن القصة تعرض
 الشخصصية ، ومن غير أن تعرض علينا التطورات التى تقلبت فيها ، إل أن وصلت إلى ذلك الاستقرار والنضج ، والقصة النبوية وهى ذات حيز عحرد من حيث الطول ، إذ تميل إلى القصر الشُديد ، غير متمكنة من عرض السشخصيات بجوانب متعددة و بصورة أرحب ، وبخاصة أنها تلقى إلقاء شفهياً
 قدرتهم على المتابعة والاستيعاب ، ولا شكك أنه كلما كانت القصنة متقار بة فـ فـ


 أثره فن تضييق الفرصة أمام القصة النبوية ، والميلولة بينها وبين التوسع فـ عرض الشخصيات .
(ب) ونى حالات نادرة جداً ف القصة النبوية نصادف نوعاً آخر من الشخصصيات ، نجد فيه صورة ما للشخصية النامية ، التى تعطينا من خهلال نورها ، برغم كونه نووأ محلوداً ضيقاً ، تعطينا جوانب متعددة للشخصية من
(1) انظر السرد القصصى ف القرآن الكريَ ، ثروت أباظة ص عه - 0-0 .

جراء حركة الحدث ونموه ، كا نجد مثلا في قصة (\# الكفل "(1) ومثلها



 الثشخصية ، ولكن هذه البثخصية لا تلبث أن تنمو مع الأحداث عبر صراع نفسى فجّره الموقف المثبِر للمرأة فى تصونها وخششيتها من مقارفة الفاحشة ؛ وإذا بها تثور على واقعها المنىء فـ لحظة إشراق تحولت فيها إلى إلحشية والخنشوع ع، وهذا جانب آخر جلديذ كتشفته لنا القصة عبر هذا الموقف الجلديد للشخخصية ، وفى صورة فنية مقنعة ..

وفى تصة ها الثلاذثة المبتلون ") نجد مئالا آخر ، حيث تعرض لنا أكثر من جانب للشخصيات التى تعرضت لا (ا الأبرص والأقرع والأعمى "ه فهى قد كشف لنا في هذه اللنخخصيات الرئيسة فـ القصة عن جانبين مهمين من خلال نمو حر كة الأحذاث و تطورها ، فعكست من خالال ذلك تلك الجوانب فـ الشخصية .
ففى الفصل الأول من القصة صورت جانباً مسئتر كاً يين المبّخصيات وهو جانب الشعور الإلسانى بالنقص ، والإلحسان بالم بالمرارة النفسية بسبب الواقع الذى تعانيه النُخخصيات ، وهو واتع المرض والفقر ، فككل واشلد من الثلاثة لديه شعور بالأسىى لما هو فيه من مأساة .. يتمنى أن ينجو منها . . وفى الفصل الثالنى تطالعنا القصة ببوانب جليدة لمذه النـخضصيات بعد أن تغيرت حالما ، وأضبحت تعيش واقعأ آخر ، مفعمأً بالصحة والئراء ؛ حيث يتكشف لنا في شخصيتى ( الأبرص والأقرع " جانب مشترك بينهما . 1 (1) . Yvo-rv६: : المسند ( $)$

## rav

أيضاً هو جانب الجحود والنكران والمكابرة ، فحين أتاها ها الملك ه فـ الم صورتهما التى كانا عليها من المرض والفقر يطلب منهما معروفاً أعرضا والما عنه ،


وغرور ، وزعما فـ بجاحة ، أنهما قد ورئا هذا المال كابرأ عن كابر(1) .. رلكن شـخصية الأعمى تكشف عن جانب جديد آخر ، يختلف عن




 والواقع أن هناك علامة فارقة ميزت الأعمى بهذا الموقف عن زممليه ، ويمكن
 المأساة بالنسبة للأعمى ، فالمعاناة العنيفة لدى الأعمى ، هى السبى ، المبر فى اختلاف موتفه عن صاحبيه ، فالبصر حاجة ضرورية جلألمألأ ، وأساسية بالنسبة لإِنسان ، أما اللون والشُعر ، فهى أشياء كالية تعطى حسناأ وجمالا فقط ،



 نفسه حيث بدأ يبرز على مسرح الأحداث وهو غرا غلام صغير اختير ليتلقى فن


من خلال صراع مستْمر مع الأحداث والمواتف التى تعرضت لها ، وفى هذه
 جعلته يميل اللى الراهبر ، حين أعجب بكاء بلامه ، بعد أن تعد إليه وسمعه ، بينا نجده يتأخر عن السأحر برغم أنه صاحب المنزلة الكبيرة عند الملك وعنذ الناس ، وبرغم ما كان يناله بسبب هذا التأخر من ضربر !
 ذلك هو جانب القلق والصراع ، الناشىء من تلقيه فـ وقت واحد من اللساحز


 طريق الناس دابة عظيمة سندته عليهم " فيبيا هو كذللك إذ أتى على دابة عظيمة الِّ
 فأخذ حجرأ نقال : اللهم : إن كان أمو الراهب أحب ألمب إليك من ألمر ألم

 الجوانب الأخرى التى تدلى بها هذه الشخصصية وضوح التصور تجاه الله ، والدعوة إلى هذا التصور السليم ، وهو موقف يتضح من خلا لاليل حوأره مع جليس الملك اللذى جاء إليه يطلب منه الشُفاء ، فأخبره الغلام أنه لا يشنفى ، ولا
 آمنتت بالله دعوت اللذ ، فشفاك ، فآمن بالله فئفاه الله . ومن جوانبها أيضاً اللنى كشفتها الأحداث ، الصبر عند البلاء في سبيل الثبات على المبدأ وعدم الحيدة عنه مهما كلفه ذللك من عناء التعذيب ، و حتىى
(1) رناعى سرورُ ، أصحأب الأخلود ص rA - ra .
rıa
لو قتل .أمامه من تتل إرهابأ وتخويفاً كا نعل الملك بالراهب والجليس حين
شقهها بالمنسار أمام الغلام ولكنه لم يرجع عن دين ارينه ..
ومن الموانب الفذة في هذه الشخصية ، جانب التضحية والفداء الذى يتجلى فن أروع صورة ، حين تدم الغلام نفسه إلى الإعدام بطر يقة الترحها على الملى
 الغلام فقد أشار على الملك أن يجمع الناس فى مكالن واحد وأن يرميه بسهم
 يقدر على قتل الغلام إلا بعد أن قال : بالما

 كانت فن تقدير الغلام وهو يقدم نفسه تضحية لها با ..

وظيفة الشخصية :
الملاحظ أن القصص النبوى حانل بالكثير من الشُخصيات ، نقد نجد
 اليد ، وقد تقل حتى لا نجد فى القصة الواحدة إلا شخصية بشرية واحدة كا كما في


 ساحة القصة محققة هدفأ معينأ ، ودور الشُخصية فـ ألـأ التصة النبوية دور مزدوج ، ذلك أنها تحقق فـ وتت واحد وظيفة فنية ، ووظيفة موضوعية ، ويمكن أُن تصنف هذه الشُخصيات من حيث الوظيفة الفنية التى تؤديها فى بناء القصة ، وإقامة كيانه في صورة سوية إلى قسمين ، شخصيات رئيسة ،



نكتفى بعرض الخضيصة السائدة في هذه الثخخصيات من حيث وظيفنها الفنية ، من خلال ضرب المماذج الدالة عليها فـ القصة .

 ومستمرتان فـ العزض حتى النهاية ، ولمما دور بارز في أغلب الملوإدث
 فالللك كان وراء وجود الساحر ، فالساحر " كان له ") وهو الذى بعثـ الغلام إلى الساحر ، وهو الذذى عذب جلينه حتى دل على الغلام ، و لم يزلل يعنّب
 أمام الغلام كتخويفه ، وهو الذى دفع بأصحابه أكثر من مرة ليقضوا على
 الجماهير عملا بمشوزة الغلام عليه ، ثم أمر بالأخاديد تحفر و تضرم فيها النيران ويلقى فيها بالمؤمنين ، وهكذا نلاحظ أن الملك له دور مهـم ورئيس فن إثراء البناء القصصى ، وإناء التراك فى الأحداث إلى النهاية ، وإن كانت نهايته هو تبهمها القصة ، فلا تحدثنا عنها بأى شىء .. ولاء ولا ندرى إلام صار أمره ! ! والغلام يشترك مع الملك في 'أن له ذورأ رئيساً أيضاً فن تو جيه مسار القصة ، ، فهو يقعد إلى الراهـب من تلقاء نفسبه ، ويعجب بكالمه ، ويظل يتلقى عليه، منا نمى شخصيته وأعطاها بعداً جديدأ كانت له آثاره في مستقبل الأحداث ، فهو يرمى الدابة التى اغترضت طريق الناس ويقضى علهها ، مما يلفت إليه نظر
 تو جيه نظر جليس الملك إلى الإله المت والعقيدة الصححيحة ، وهو اللذى دلـ على الراههب فيما بعد .. وكان إصراره على دينه دافعاً للملك إلى معاولة قتله
:rya9: ع (1)

أكئر من مرة ، ثم هو الذى أشار على الملك بصلبه بالطريقة التى اختار ها ، منا
 الطاغية .. فيحرقهم بالنار ..
وأما بقية أشخاص القصة فكانت أدوارهم ثانوية ، بحيث تنتهى شخصياتهم بنهاية اللور اللنى يقومون به ، فهم عناصر مساعدة فى تحقيق النو إلقصصى ، وتعضيد شخخيات القصة الرئيسة ، فالساحر له دور تههيدى ، ولكنه مع ذلك له أهمية كبرى فى القصة ، إذ أنه كان المبرر المنطقى المعقول لوجود شخصية الغلام و بروزها على مسرح الأحداث ولذلكا لـلك نجده ينتهى من


 بطابع جديد من القيم والمبادىء ، منا أعطاها كيانانأ توياً ذا أبعاد خحاصة ، و وبعد أن يكقق هذه الوظيفة ينتهى ..

والجليس كان دوره الفنى يتركز أكثر ما يتر كز فى أن يقوم بالدلالة على

 الجليس ليس اللسخص الوحيد اللىى عالجه الغلام .. ودعاه إلى الثو حيد ، ولكن لـا كان للجليس دور فنى ف القصبة سيؤديه بعد ذلك ، نظراً لصلته

 قتله الملك وانتهى أُمره .
وأعوان الملك كانت أدوارهم ثانوية تتضح فـ خحدمة الملك وتنفيذ
 غير ذلك .

وأنا ألجماهيز المؤمنة، ، والمرأة وطفلها الزضيع فكانت أدوارهمه مهى
 أبطال الفصل الميرير فـ نهاية المطاف ..


 تلوبهم له ، وجعلتهم ينظرون إليه باعتبار كبير ، و هذا لـ أثره فـ تسهِيل بهمهة الغلام فـ الدعوة وألتأثير ...




 الأخرى بما فيها ، الششخصيات الرئيسة الأخرى ، فالقصصة تبدأ بالمديث بنـي





 بوصفه شخصية رئيسة فـ القصة .

وكذلك ه البغى ه" شخصية أساسية فـ كيان القصة ، فهى تبرز منذ





















 (ا الراعى " فوإتعها ، وبعد ذلك انتهى ، وانتى دوره .

والغلام من جيث هو شُخصية ثانوية ينتهى بعد أنْ يؤدى دوره العجيب



 كان أيضاً شاهد النفى عن جريع ، حين قام هذا العابد البرىء نصلى ونا ودعا

 فن الوقت نفسه ..
وهكذا تدور :شخصنيات القصة فـ وظيفتها الفنية ، بين أدوار رئيسة ؛









 و( العالم " و( الملائكة ") باختلاف أنواعهـم ، فكلهم أصحاب أدوار ثانانوية في

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 11 \mathrm{r}-11: \text { : } 9 \text { ( } 7 \text { ( } \mathrm{C} \text { ) } \\
& \text {. rils: \% مسـم (r) }
\end{aligned}
$$

القصة ، تتضافر كلها في مساندة الشخصية الأساسية ، وتحقيق مسارها فـ طريق القصة ، نحو النو والاكتال ..

وإلى جانب هذه الوظيفة الفنية للشخصية ، هناك وظيفة ولا
 ذلك أن النشخصية تستخدم فى القصة كوعاء للمعانى والأفكار التى تسعى
 الإيمالى يثرى ولا شُك قضية التعبير عن القيم المعنوية فى القصة بما تمثله هذه


 ما تمارسه من سلوك ينزع عإلى الـنير أو إلى الشر ، إلى الفضيلة أو إلى الرذيلة ..

وهذه الوظيفة الموضوعية واضحة فى القصة النبوية بشكل كبير ، بيحث
 أعمت حين نعرف أن القصص النبوى فى الأساس تصص مهدف ، له غايات بهدف إلى تحقيقها فى نفوس الناس من مستمعيها ، فى سبيل ترسيخ تمي الدين

 مباشرة عبر هذه السشخصيات التى تتحرك أمامه في القصة .. ومن هنا فلا أشعر أن هناك ما يدعو إلى عرض النماذج الدالة على هذه
 الشخصيات ، أن تعرضت المراسة إلى ما تصوره الشخصيات من طباع الإنسان ، وما جبل عليه من غرائز ، وما تحمله النفس البشرية من الـوران جوانب المخير والشُر فى تفصيل مدعم بالثماذج

كا أنه من ألماحظ أن السُخصصيات التاريخية ، كثير منها شخصيابت أنبياء .. أو رجال ونساء من بنى إمرائيل وهذه المشخصيات التاريثينة نوظف
 الناس ، وتعميقها في نفوسهم .. وتأكيدها في سلو كهم فـ واقع الحياة .

أبعاد الثنخصية :
لم يكن في اعتبازى أن أتناول فـ دراسة الشـخصية فى القصبة النبوية
 ها الأبعاد ه الصطلِح فنى حديث لدى نقاد القصة اليوم ، وهو منقول 'عن كلمة أجنبية ، يقصل بها ججوانب الشـخصية الثلائة ، التى تتكون مبنا وهـي
 الجوانب في القصة ، تحتاج بلا جدال إلى حرفية قصصني ، لم تو جلد في عالم

القصة إلا في ونت متأخر جدأ عن وقت القصة النبوية(1) .
وكنت أعتقذ أن مثل هذه الأبعاد ربا لا تتحقق ف القصصة النبوية ، لأنها
 القصنة، وإنا كان ايقص حسسب ما يواتيه طبعه ، و حسبب ما تُليه عليه الفطرة ، وقد نضيف على هذه الفطرة تلمذة على طريقة القرآن البيانية ومنها طريقته القصصية ... وهو ما سنخصه باللدراسة فى إبانه . وئة سبب آخر وهو أن مشل هذه الأبعاد إنبا يهت بها بوجه خاض كا المسرح(「) ، ولكنى :عبر رححلة طويلة مع نصوص القصة النبوية ، ومن خلال القراءة المستمرة فهها:، تجمع للىى شواهد متتاثرة في عديد من النصوص عن بعض جوانب الشـخصية من شكلية ، و نفسية ، واجتاعية ، ضممـت بعضها
 . VI انظر المُجع السابق ص(Y)

 وو ضعها ين يلى قارىء القصة النبوية بصورة مباشرة ، فلربا كانت له تراءة أفضل هذه النصوص ، فن سبيل فهم أكثر عمقاً ، وملاحظة أكئر بصيرة . وقد كان المجانب الاجتقاعى للسُخصية أكئر الجوانب حظأ من الئواهد وأكثرها حظاً من اهتام القصة نفسها ، حيـث تصل هذه الشواهد الِّلي شمسة عشر تصة ، نجد فيها بحاولة للفت النظر إلى مركز الشُخصية وموضعها من
 سافلا ، أو موضعاً مر تبطأ بهنة معينة تحدد مر كز صاحبها ومكانته في الحياة .. ففى قصة (ا أمتى يارب ) "نجد مثالا لذللك فى شخصصيات الأنبياء عليهم اللسلام ، الذين ذكروا فـ القصة ، حيث يتحدث الناس عنهم وهم بصدد


 ها إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ، وقد سمالك الله عبداً شكوراً "

 الناس " ويقولون لعيسى : " يا عيسى أنت رسول الل山 وكلمته ألقاها إلى






وف تصة ه جرير " نجد جريجأ يوصف بأنه ه رجل عابد ه(!) هما حدي له وضعاً اجتاعيأ معينأ ، وفى القصة نفسها ، تذكر المرأة بأنها پ بغنى منهم،


 واستعدادها لإغوائه ؛ أن نضعه فن إطاره الصحيح ، وليكون موقفها متطابقاً



 . تبارك و تعالى (T)

ونى قصة (:المرأة والرجل ه ها توصف المرأة بأنها ه امرأة تطلب
 الحال ، وفى تصة „ الكفل " تحدد القصة سلوك الكفل الاجتاعى حيث
 مسرف ف اقتراف إلُطايا لا يرعوى عنها ، وفى تصة (ا سلام عليكم ") نجد وصفاًٌ للفقراء والمهاجرين ، يبين قيمتهم التى من أجلها أمر اللهِ الما المائكة بألّن يذهبو| إليهم فيحيوهم : " الذين تسل بهم الثغور ، وتثقى بهم المكاره ؛ ويموت أحدهم وحاجته في صلره لا يستطيع لما قضاء " (0) وفى تصة

$$
\begin{aligned}
& \text {. Y. } 9 \text { : } 10 \text { (ا المسند ( ) (1) } \\
& \text {. 1so: : البخارى (Y) } \\
& \text {. YYo - YV६ : \& (ص) ( } \\
& \text {. Tov: : ( ) التر ( ) }
\end{aligned}
$$

\# المذنب والعابد " يوصف هذان بما يصور واقعهما السلو كى \# كان رجلان

(العبادة ) (1)
وف تصة "( الخضر وموسى ") يوصف الخضر بما بحلد مكانته في العلم


 الذى أخحر الققاتل بأن باب التوبة مفتوح على مصراعيه ، يوصف بأنه " ر جل
(r) "عالم ( الم

ويأتى بعد الجانب الاجتاعى من حيث قلة الشّواهد ، البعد الجسمى ، المّ ، ورسم الشُخصية في مظهرها وشكلها المنار جى ، حيث نجد
 وصف الرجل الراكب بأنه " راكب ذو شارة "( )" والشارة هى جمال المظهر



 بنى إسرائيل أبرص وأقوع وأعمى (7) (7 حتى نستطيع أن نتصور هيئات
. ove - ovr : r سنن ألى داود (1)

$$
\begin{align*}
& \text { البخارى } 7 \text { : } 11 \text { - } 11  \tag{Y}\\
& \text {. YاAA: عسـم }  \tag{r}\\
& \text { Y.9:10 (المسنـل ( } \\
& \text { 1ः } \gamma-1 \leqslant 0: 1 \text { (0) }  \tag{0}\\
& \text { البخارى ع : Y } \tag{7}
\end{align*}
$$

هؤلاء الثلاثة المار جية ، وما هم عليه من عاهات ، لندرك بصو بصوزة أعمق


 ", رد الله عليه بصره .. ه" ها .


 وف تصة (ا إبراهيم وزوجته والملك ) تصف القصة سارة بأنها (\# أحسن

 يأتيه آتٍ حسن الوجه، ، طيب الرئ ، حسن الثياب " وعن الآخر : ه .. ويأته آتٍ قيّح الوجه ، قيح الثياب ، نتن الرئ " ، . وتوصف

 المتنائرة ، لا تهم كثيراً بالر سم الخارجى كلشخضية ، لأن النُخصيةّ فـ ذانها ليست مقصودة ، وإنا المتصود هو ما مثئله من خير فيتأسى به . أو شبر فيحذر




$$
\text { (2) المبند ( ص) ؛ : : } 90 \text { - } 99 \text {. . }
$$

$$
\text { r. } 1
$$

ونأتى أخحراً لملى الجانب النفسى أو الداخلى للشخخصبية ، وشواهده قليلة






 الناس " (1) وفى تصة ॥ الككلب اللاهث من العطش ") تنقل لنا القصة الحديث



 موسى هـ تنقل لنا القصية صورة عن نفسية موسى عليه السلام وما تنطوى عليه





 . على كثبان المسلك والكانور

$$
\text { (Y) النصلر السابق ^ : } 11 \text {. }
$$

$$
\text { ( } \mathrm{F} \text {. الثرمذى 0 : }
$$

و"هها يكن فإن محاولة كشف البعد النفسى للشخلصية ضئيل ؛ بحيـث لا يمثل التجاهأ ظاهرأف فل القصة ، كما هو الحلال فى القصة الحديئة ، التى يصل الأمر فها أحيانا إلى أن تكون رصدأ للحر كة الداخلية للشخصية ، كما في (المونولوج " ويري الشارونى أن السبب وراء ضآلة التغلغل في نفسية الشخصيات في القصص القديم ، هو الاعتاد على الرواية الشفاهية، ، دون الاععقاد على الكلمة المقروءة ، ولا شك أن الكلمة المقروءة أكثر الستعدادأ وتلزة على تتبع الإحخناسات النفسية ، و تصويرها فى يسر ، 'بيظا تضيق الفرصة في هذا البجال أمام القصصة القديمة التى كانت وسيلتها البارزة هى المشافهة المباشرة 6 حيث لم بئوفر لما بعد ما توفر للقصه الحديثة من وسائل حيوية

مهمة ، كشيوع التعليم ، وتيسر سبل الطباعة والنشر(1) ".
( $\varepsilon$ )

يعتبر الحدث في أي تصة رو حها الذنى يمنحهها الحياة والحيوية ، وْهو في القصصة النبوية العنصر المهم والغالب فيها ، بكيث نجده هو المسيطر:، وهو



 الألفأظ المرادفة ، وقل مضى تفصيل ذلك أثناء الحديث عن الشخخصيات ، إنها نكرات تقتصر مهمتها فى القصة على أن تقوم بوظائف ، هى فيها كأدوات للأحداث التى تعرض فى القصة تحر كها ، وتدنع بها فـ طريق النمو :.. ولعل


هنال أكئر من سبب هذه العناية بالمدث فـ القصة النبوية ، يجدر بنا أن












 يعيش أعنف صور الأحداث ، متمثلة فل تلك الحروب التى لا تلا تبقىولا تنر ، ولا تفتأ تشتعل ين وتت وآخر عن يمينه وعن شماله ، عبر مسار ح الصار الصحراء





 لولا تلك الأحدات العظيمة التى صاحبته في صراع عنيف ين المت والباطل .
$r \cdot \varepsilon$

وتد كان أمرأُ منطقيأ أن تعتنى القصة النبوية ا بالحذث " "أن تسخره وتجعله مظهر قوة فيهاً ، من أجل تأثير أكئر عمقاً فى نفوس مستمعيها وقارئيها • ومن أجل التأثير بالحلادة وهو ما تحرص عليه القصة ، نجدها تعرض


ويككن أن نلاحظ بعض تلك الوسائل فيما يلى :
1 من المستمعين ، ونجلِ ذلك أكثر وضوحأُ في تصص البعث والنشور ومششاهذ القيامة 6 حيث تعرض بصنورة مؤثرة ، ومن الصنف الأول الذي ويثير رغبة
 دقيقة مغرية ، فالقصة تنقل لنا ॥ حدينث الرؤية ه لله تبارك وتعالى ، نقلا

 يؤذن فى مقدار يوم البممعة من أيام الدنيا ، فيزورون ربهم ويبزز فم عرشه
 ذهب ، ومنابر من فضنة ، ويبلس أدناهم ، وما فيهم من دنى علي علي كثبان
 يبقى فى ذلك الجلس ربل إلا حاضره اللذ عاضرة حتى يقول للرجل منهم :
 فيقول : يارب أُفلم تغفر لى ؟ فيقول : بلى ، ذسمd مغفرتى بلغت بك



## r.o







 الشهادة .. رغبة فـ هذا النعم الرائع .
ومثل آخر فذ تصة ( هسلام عليكم ") نحدث تحية الفقراء والمهاجرين
 الملانكية عند ذلك ، فيدخلون عليه من كل باب : سلام عليكم بما صبرت ،



 فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل ،


 وف تصة ( الجنة والنار ه ترسم كنا القصة حدث تسعر النار وتضرهها

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1 \text { : : } 1 \text { : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. r.O-Y.६: البخارى (r) }
\end{aligned}
$$




 أحداثها وصفأ تصويزيأ دقيقاً ، يبعث فـ النفس الموف والوجل .. r - r




 الأحداث حين يقول الهُ تعالى ، بعد أن فعل به أبناؤه ما طلب ، يقولّ الهُ هُ كن فإذا هو تائم أمامه بكامل شخصيته !!

 است حديقة فلان ، فالصوت الذى ينادى بصوت إنسان إليان باسم فالان مثير فـي
 فيتنحى ويفرغ ماءه .. وإذا الماء يتجه إلى حديقة الرجل ضاد الحب الاسم (7) ..

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 79 \varepsilon \text { - 797 : (1) } \\
& \text {. 1Ev: \& \& ( } \mathrm{s} \text { ( } \mathrm{H} \text { ) } \\
& \text {. 10-1 ( } 1 \text { : : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. IVq-.IVA: : البخارى (0) } \\
& \text {. rYAN: مسلم ع (1) }
\end{aligned}
$$

「 - ومن وسائل القصة فن التأثير بالحلدش ، مخاولة التنقل السريغ في تسلسل الأحداث ، والاعتاد على تتابى الأححداث تتابعأ سريعأ ، لخلق جو ملىء بالحر كة ، و كأنما نحن أمام مسرح حافل بالنشاط ف مشاهد حيوية متتابعة (1)،
 بشكل متلاحت اللى أن تصل إلى النهاية على الو جه الآتى ؛ الساحر يطلب الفلام ، ثم يلتقى الغلام بالراهب ويتأثر به ، والماحر يضرب الغلام ، حل المشيكلة ، خرووج الدابة وضربها من قبل الفلام 6 اشتهار أمر الفلام وعلا جهه للناس 6 إيمان جليس المللك و شفاؤه ، علم الملك بالغلام ، إحضلر الراهب عند الملك 6 إعدام الراهب والمليس ؛ إرهاب الغغلكم وعحاولة إر جاعه عن دينه 6 فشل محاولات المللك فن قتل الغلام ، اقتراح الفلام على المللك أن يصلبه بالطريقة التى اختار ها ، إيمان الناس بعد صلبب الغلام ، غضبّة الملك على النُاس ، إضرام النيران وإلقاء الناس فهها ، فنلاحظ من هذا الاستعراض السريع لأكحداث ، أن الأحداث تجرى ف القصصة بشكل متنقل سريع .. ومشّل ذللك في تصة » المعراج «(T) حيث تتابع الأححداث فيها ابتداء من
 خرو جه منه 6 ثح إتيان جبريل بآنية الخمدر واللبن ، ثم العرو ج اللى السماء ،


 ظهره إلى البيـت المعمور 6 ثُ أوحى الله إليه ، و فرض الصحلاة خشسين صلاة ، ثم
(1) انظر : الملديث النبوى من الوجهة البلاغية ص A؟ \& .
. YY99: : مسـم (Y)
. 1\&V - 1\&0: المُصدر السابق (Y)

 نُخففت الصهلاة إلى خمس بدل بدل خمسين .

وانظر تصصضأ أخزى تجرى على هذا النحو من استعراض: الحوادت بصورة متلاحقة سريعة ، ميل تصة و المسيع الدجا

を اللرابط إلى وحلة في الأثر للى المتلقى بصورة توية ومركزة من خحلال تطور الحلثت من نقطة تكون هى اللببب في وجوده من حيث الأصل ك، إلى نقطة
 الذى يليه بصورة مقنعة مبررة ، ولا شكك في أن تدرج تطور الأخحداث پمثّل مظهرأ جيدأ لترابط بنائية الحلدث من الداخل ،

والأحداث "ف القصة النبوية أنواع مختلفة ، وكل نوع له طبيعته
المناصة ، ويكن أن نستّجلى هذه الأنواع فيما يلى :
1 في القصة بصورة تجعلنا ننسبها مباشرة إلى تدخل قلر الله فى إجرائها كَا نجد فـى بعض أحداث تصة : المستلف ألف دينار ه حيث يُسير القدر فيها الأُحذاث ،

. YiV - YIT: : ع (
. YYOA: : مسلم ( ${ }^{\text {( }}$ (




$$
r . q
$$

وذلك بتسيير الخنسبة ف البحر إلى المهة التى كان فيها صاحب المال ، و كذلك خروج الرجل صاحب المال فى الوقت الذى وصلت فيه المشنبة ، فإذا هو




الر الر
و كذلك نجد بعض أحداث تصة ه أصحاب الأخلود ه لا تخلو من هذا النوع ، وذلك عندما تضى الله أن يلطف بالغلام حينا حاول أعوان الملك تلكه

 نجد فن بعض أحداث تصة \# موسى والخضر " حينا نام موسى وصا
 يكيداه نعادا فل طلب الحوت ، ولما ولما وصلا إلى الصشخرة و جلدا المخضر عندها ،
 يرجعا فى الوتت النى يصادف وجود المضر لأمر قضاه الله وقلًّره(\&) .. - Y


 مستنجدة بالله ، فمنع الملك أن يصل إليها بمعجزة إلمية ، بيحث أنه كلما حاول

$$
\begin{aligned}
& \text {. 1YO- IY£: K (1) } \\
& \text { - 1V17: : مسلم (Y) } \\
& \text {. YY99 : المصلر السابق \& (T) } \\
& \text {. } 11 \mathrm{r} \text { - } 11 \text {. : } 7 \text { (8) }
\end{aligned}
$$

أن يقترب تصلبت رجله ، و حلث ذللك ثلالث مرات ، و بعدها أمر بإخراجها ، دون أن يمسها سوء(1) .. ومن قبيل ذللك نطي الغلام فـ قصم ه جريع " حيـث كُنثف الله بنطقه المُجز ، الغفة التى أحاطت بجريج والناس من حوله يشتمونه ويسبونه بتهمة الزنا بالبغى الفاجرة(٪) . وكذللك نطقّ اللغلام الزضيع ، مبيناً سبب مخالفته للدعاء أمه :لف؛ 6 وكاشفأ الحقيقة التى وحجبتها المظاهر الملادعة 6 حين بين حقيقة: الراكنب صاحب الهيئة الحمنبة ، والشارة المجميلة ، و حقيقة الأمة الضنعيفة التىت تضربن وتهان(r) .

وربما كانت المعجزة دافعة للمؤمنين المخلصين إلى أن يستمسبكوا بالمتق

 في أفواه المككك فخلدت ، وأضرم النيران وتال : عن لم ير جع عن جينه
 ها ، فنتاعست أن تقع فيها ، فقال لما الفلام : يا أمة ! اصبرى ، فإنلك على
 غحاس فأكقى فيها أو لادها إلى أن بقى منهم غلام مرضـع ، و كأنها تقاعْسنت من

(0) (الآخخرة ، القتحمـت
. 1.7-1.0: (1)

( المصلدر السابتا (Y)



H11
r - أحداث غير مألوفة ، لا تحدث إلا نادرأ ، بحيث تبلو فى نظر

 كشف الغموض الذى يلف هذه الأحداث إلى نهاية القصة ، ومثلها أحداث
 - قصته مع موسى عليهما السلام ، من خرقه للسفينة ، وتتله للغلام ، وإقامته للجدار اللنى يريد أن ينقض ، وكانت هذه الأحداث مثار عجب موسى واستغرأبه ، ولذلك كان يستنكر على الخضر فـ كل مرة () ، ومن هذه الأحداث غير المألوفة التى تعرضها القصة ، كلام القبر فى قصة (ا القبر روضة أو حفرة ه(!) والصوت اللذى يتردد فى وسط المححابة يقول : اسق حديقة
 إلى أبنائه ، وأحذ علهم فی ذللك العهد والميثاق ، حرصاً منه على أن ينفذوا

طلبه(1) .
ع - والنوع الرابع أحداث عادية مألوفة ، تحدث فـى عموم القصص ، والتى تقع للنخخصيات فن صورة طبيعية ، ولا بأس أن نعرض صورة منه هنا ، وذلك في فصة (ا إبراهيم واسماعيل ") ، كمرور الجرهميين ونزوهم فن أسفل مكة ، ورؤيتهم للطائر ، واستنتاجهم أنه يلور حول واس ماء ولابد ، ولقاؤهم بأم اسماعيل واستثذانهم فى النزول عندها ، وما كان من غن رو


$$
\begin{aligned}
& \text {. AV: البحارى (Y) } \\
& \text {. 11Y-11.: } 7 \text { (r) } \\
& \text {. וrq: : (§) } \\
& \text {. YYAA : عمسلم ع (0) } \\
& \text {. IV9 - IVA : } 9 \text { (7) }
\end{aligned}
$$

 كان من موت أم إنماعيل ، وإتيان إبراهيم ومقابلته لزوجة إنماعئه



 من حيث هم أفراد عاديون ، وفى صورة طبيعية معهودة(1) .

 وقعت عليهم الصشخرة فسلدت باب الغار ، حيث كان كا كل وا واحد منهم يعرض

 أحدداث المياة التى يوججد أمثالها فى الواقع ، و هذا لا ينفى عنها صفة الإثأرة التى في تنطوى عليها أحدات هذه القصص فـ الواقع

## (0)

ينظر إلى الموأر فـ أبى تصة من حيث هو عنصر مهم ، وذلك أن


 وعن أفكار ها .

$$
\begin{aligned}
& \text {. IVo - ivr : المصـر المسابق' : (1) }
\end{aligned}
$$

## rir

وأممية الحوار أيضاً تأتى من أن القصة فى الأساس عملية سردية ، تتبع


 المتابعة المستمرة ، لأن المستمع سيجد في الحوار تلار تشويقأ ومتعة لا حد لمها ،
 النفسية ، فى حب المعرفة النابعة من حبه لاستطلاع معنى الموار وأبعاده ، وما يترتب على الحوار من مواقف ، وما يخلقه من أحداث . ومن هنا نلاحظ أن الحوار ينتشر في ميظم نصوص القصة النبوية انتشارأ واسعأ ، وبصورة إيجاية ، ذات أثر واضح فن تدعي ألبين البية القصصية
 الحوار فى القصة النبوية فيما بعد ..

ولا أدل على انتشار عنصر الحوار في غالبية القصص النبوية ، من ككثرة

 صور الحوار ين مقطع حوارى يطول أحياناً طولا نسبياً ، ونجد من هذا والنـ النوع
 بيث تبلو القصة كلها في هيئة حوار(1) . وأحياناً تكون المقاطع الحوارية قصيرة نوعأ ما ، وهو تصر يتناسب يع القصر العام الذى تتسم به القصة النبوية بصورة عامة ، ويبلغ علد هذه المقاطع
(1) وهى تصة ه المؤمن والكافر 1 المسـد ( ص )



مائة وثمانية وثلاثين مقطعأ ، فـ شكل نقرات أو وتفات حواريّة سريعة ومعرة



 العنصر فن القصة النبوية ، وأنه يستخدم فل نسبجها بصورة رئيسة بناءة . طيعة الحوار :
الملاحظ فن الحوار 'أنه يأتى في سياق القضة فـ صورة طبيعية ، أى أنه
 على السياق ، ولا يفرض عليه فرضاً ، كا نجد ذلك واضحاً فـ المثالل الآتى ،
من تصة ( إبراهيم وإسماعيل " :


 الحوار ين إبراهيم بليه النسلام وزوجة إسماءيل : | - فسأل امرأته عنه .
فقالت : خرج ينغى لنا ،

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 79 \text { - } 77 \text { (1) } \\
& \text {. } 1 \cdot V-1.0 \text { : المصدر اللسابن } 7 \text { ( } Y \text { ( } \\
& \text {. YV : Y ( } م \text { ( ( })
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. Yr. } 1 \text { - YY99: ع (0) }
\end{aligned}
$$

rio
-

ثال : فإذا جاء زو بلك فأقرثى عليه السلام ، وقرلى له : يغير عتبة
(1) () ()

ومثال آخر فى القصة نفسها يأتى بعد هذا الحوار بقليل ، وذلك حين جاء إسماعيل ، ونشأ بينه وبين زوجته ، وهو حوار دفع إليه الموتف نفسه ، والقصة نفسها تشير إلى ذلك حين تقول :
| الملا جاء إبماعيل كأنه آنس شيباً ه لقد تو جس أن أحدأ جاء ،
ومن الطبيمى أن يسأل ويستفسر :
" فقال : هل باءم₹ من أحد ؟
قالت : نعم ، جاءنا شيحن ، كذا و كذا : فسألنا عنك فأخبرته أنا في
جهلد وشلة .
ثال : فهل أوصاك بشىء ؟
قالت : أمرنى أن أورأ عليك السلام ، ويقول : غير عتبة بابك .

والحوار كا نلاحظ فن هذه الأمثلة ، وفى غيرها قصير ، لا يستمر طويلا
بييث يستغرق وتتأ طويلا ، يمضيه المتحاوران في حديثهما ، فلا يلبـث بعد عدة فقرات أن يتوتف عند نقطة معينة ، وهو أيضأ سريع بمعنى أن المتحاورين
لا يطنبان أثناء الحوار ، بل يكتفى كل منهما بجملة واحدة أو جملتين ، وربما اكتفى أحدها بكلمة أو كلمتين كا نجد في الحوار بين الملك والرجل
" إلى أحبه فن الله ه" :
. IVo-IVT: البخارى ع (1)
. المصدر السابق (Y)
" خرج رج رجل يزور أنأَ له فـ قرية أخرى ، فأرصد الله عز وجل على
مدرجته ملكاً ، فلمأ مر به ،
قال : أين تريد ؟
قال : أريد فالانأ
فقال : للقرابة ؟
قال :
قال : فلنعمة له عندكٌ ، تربُّها ؟
قال : لا
قال : فلم تأتيه ؟
قال : أنه أحبه فـ الله عز وجل
قال : فإلى زرسول الله إليك ، أن الله عز وجل يجبك بحبك إياه
(1) (1)

ولكنه مع تصره و ونرعته دال ومعبر عن الموقف ، وعن الغرض الذئى
 الهاور على عاوره في الملودد ، التى يقتضيها السؤال ، أو أو جملة الحوار النابئنة


 من الفضول والحئو اللنى لا طائل تخته ..

 ولكنه يعرض بصورة يكون فيها الحوار مضمناً فل السرد ، فهو ذو علانة وئيقة
riv

بالسرد ، بحيث نحس بحضور الراوى يحكى لنا فن أثناء سرده للقصة مقولات
 ألفاظ ، وهنه هی الطريقة التى يصور بها الحوار فن تصص القرآن الكريم

أيضاً (1)
ومما يلحظ في حوار القصة النبوية أنه تد يكون بين اثنين ، كا مر فـ و ، الحوار بين إبراهيم وزوجة إسماعيل ، وفى الحوار بين إسماعيل وزو جته ، وفـ الم الموار ين الملك والرجل ، ومثل ذلك الحوار يين الرجلين فى تصة : ه جرة
 وتد يكون الحوار يين واحد من طرف ، وجماعة من طرف آخر وهذه


 في الحوار بين الناس والأنبياء وكل نبى على حلدة في تصص الشفاعة ، مئل
 وتد يكون الحوار يّن جماعة وجماعة وهذا قليل ، كما نجد فى الفقرة الموارية يين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب التى تصور اختصصام الملائكة في


البـتارى \& : Y Y Y


. YاV7: : مسلم
. 1 Y :
. 1.Y-1.0 : الكخارى (V)



 وقد يكون الحوار مع النفس فقط ، وهذا هو الأقل بل إنه لم يوجد إلـا



 وهو يهم بضرب اللُابة بالحجر : ا اليوم أعلم آلساحر أفضل أم إلراهب


وظائف الحوار :
إنه ما يؤكد أهمية غنصر الحوار فـ القصة النبوية ، الدور البارز له فـ

 فيما يأتى :
1

 الحقيقى هنا للححوار ؛ وهو ما يحمله من ترجمة لمشناعر الشُخصية وعواطفها
. Y:1A : عسلم (1)
. 1.V-1.0: 7 ( 7 ( Y (
. 11 : المصلر السابق (Y)

r19

وأحاسيسها إختلفة ، التى ستبوح بيا من خلال الكلمات المات الواردة على لسانها ،






 نفسها(1) .








r - ت تطوير الحدث ، والسعى به نحو حلقات جديدة ، ودنفه لبعث
 فـ الحوار الذى تم يين الملك والبليس فـ تصة (ا أصحاب الأخدود |()

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 11 \text { : البخارى (r) } \\
& \text {. Yr99: مسلم \& (r) } \\
& \text {. } 11 \text { - } 11 \text {. : } 7 \text { ( } 7 \text { ( } 7 \text { ( }
\end{aligned}
$$

نقد أتى الجليس إلى الملك و جلس إليه بعد أن شُفى فقال كه الملك : (ا من رد عليك بصرك ؟

قال : رلى !
قال : وللك رب غيرى 19

 الذى كشُف عن إيمان الجليس بالعقيدة الجمديلة أخل يعلبه حتى

الغلام ، والغام دلٍ على الراههب وهكنا .
وف تصة (: جريع ه() نجد مثلا آخر ف الموار الذى تَ بنى إسرائيل ، حين تذاكروا عبادة جريج وصلاحه ، و كان في ذللك البجلس بنغى منهم شاركت فى إلحوار حين تالت : ॥ لثن شئتم لأصبينه ؟! فقالوا : قلد
 فأمكنت نفسها من راع .. أ " وهكذا نجد أن هذا الحوار يطور :الأحدات ويدفع بها اللى الأمام ، نقّد كان انطلاق البغى إلى الراهب ... ثم الـى الراعى وما استتبع ذلك من أحذاث ، إنما كان الدانع إليه هذا الحوار ، فهو الذنى تسبنب فى إنشاء هذه الموأقف وهذه الأحداث ..
r - تعميت الحلث في نفوسنا ، وتجسيده من خلال فقرات الموار
 يدخلهم الله مع آبائهم الجبنة بفضل رحمته ، والمدث وهو دخول الجّنة ، حدن من الأهمية بمكان ، ومن هنا تحاول القصنة تعميقه بالحوار النىى يؤ كذه كا هو واضّح في المحاورة الآتية :

.01.: : Y ( r (
rYI

فيقولون : هحى يُىء أبوانا ، تال : ثلاث مرات .
ذيقولون مشل ذلك .

وحدث تقديم التحية من قبل الملانكة إلى الفقراء والمهاجرين في تصة (الملام عليكم ®(1) تحرص القصة على تعميقه لدى المستمعين والقراء من

خلال الموار الذى تسومه :
اه فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملاككته : أثو هم ذجيوهم ! فتقول الملائكة : نغن سكان سمائك ، وخحيرتك من خلقك ، أفتأمرنا

أن نأى هؤلاء فنسلم عليهم !
تال : إنهم كانوا عبادأ يعبلونى ، لا يشركون لي شيئاً ، وتسد بهم الثنور ، ويتقى بهم المكاره ، ويموت أححهم و حاجته في صلره ، لا يستطيع


ع - المساعدة على تصوير مواقف معينة فى القصة ،
 موتف الذاكرين لله من تفاصيل ، كا يصور ما تنطوى عليه نفسياتهم من رجاء وخوف ، ولنقرأ الحوار معأ :
" . . فيسألهم ربجم - وهو أعلم منهم - : ما يقول عبادى P
تالرا : يقولون ، يسبحونلك ويكبرونك ، ويكملونك ، ثالل :
نيقول : هل رأونى ؟
قال : فيقولون : لا والله ما رأوك !


(1)
تال : فيقول : وكيف ولو رأونل ؟

تال : يقولون : لو رأوك كانوا أشد لك عبادة ، وأشد لكّ تمجيداً ، وأكثر لك تسيسأ ؟
قال : يقول : فها يسألونى ؟ قال : يسألونك البجنة ؟ قال : يقول : مل رأوها ؟ قال : يقرلون : لا والله يارب ما رأوها تال : يقرل : فكيف لو أنهر رأوها ؟ تال : يقرلون : لو أنهم رأوها ، كانوا أشد عليها حرصاً ، وأشد لها طلباً ، وأعظم فيها رغبة ، قال : فمم يتعوذون ؟ تال : يقولون : من النار ! تال : يقول : وهل رأوها ؟
قال : يقولون : لو رأوها كانوا أشد منها فراراً ، وأشد لها غانة قال : فيقول : نأشهدم ألنى تد غفرت الم فم 1
قال : يقول ملك من الملاكُكة : فيهم فلان ليس منهم ، إفا جاء ل
قال : هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم " .



rrr

الحوار يصور موقف الرجل صاحب السجلات فى خوفه من هذه السجلات ووجله من عواقهبا 11

0 - التخفيف من رتابة السرد ، وهذه وظيفة حيوية ، تتحفق في
جميع صور الحوار ، في كل تصة الشتملت على هذا العنصر ، وهذا يلما يبعد عن
 ويبعله يتابع القصة بارتياح وشوق ..

Y - 1
نجد فى الحوار الذى تم يين الرجل الذى سمع الصوت فـ المسابة وصاحب المديقة فى تصة \# صوت فـ سحابة ه(1) فقد تتبع الرجل الماء إلى أن دخل حديقة فيها رجل قائم يكول الماء بمسحاته . (n فقال له : يا عبد الله ؟ ما الملك ؟
 فقال له : يا عبد الله ! !
 حديقة فلان لاسملك .. فما تصنع فيها ؟

 بالكشف عن غرض القصة وهو التركيز على أهمية الصدقة ، وبيان فضلها ، وعظمها عند الله ، كما تعبر عن ذلك هنه القصة العجيبة .
 الموارية الأخيرة التى تمت بين الله تبارك وتعالى ، والرجل حين أحياه

$$
\begin{aligned}
& \text {. YYA人: مسلم (1) } \\
& \text { ivq-ivA: } 9 \text { ( البخاري (Y) }
\end{aligned}
$$

نقال : : أى عبدى ما ملك عل أن فعلت ما فعلت

 للمؤمنين بأن تكون خينية الشا حية فـ خمائرهم على اللوام .




 ويتقون(1) .
V

 القصة ، وخلالل مواتقها المتعددة(\$) .

## (7)

الظاهرة البارزة فى القصة النبوية ، بإزاء عنصر الزمان والمكان فيها ،

 ضيق عبر إشارات مباشثرة وغير مباشرة من خلال العرض التصصى وفل صورة


## rro

عيددة أحياناً ، وباهتة فـ أحيان أخرى .. والزمان فـ القصة يككن أن نتحدث
 الزاوية نلاحظ أن المدث فـ القصس النبوية يتحقق عبر انتظام فـ الإطار


 أسباب سابقة ، عبر تسلسل زمنى له أثره فـ السير بالأحداث إلى الناية ، فـ فـ حركات مضبوطة وخطو منتظم م والزاوية الثانية ، هى النظر إلى الزمن من حيث هو مو وعاء للحدث ، أى




 ذكر هذا الزمن اثنتين وعشرين برة(1) .

 تكررت هذه ثُلنى مرات(T) .







 العصر ه(•(1)وغير ذلك ، وتد بلغت هذه الإشارات المزئية نحو سبع عشرة إشارة

وكذلك يعد المكان وعاء للأحدات ، نهو مسرحها النى تثق عليه، ،

 والقراء ، ولذلك نجد الإشارة تتكرر لأماكن اليوم الآخر ، (ا فالجنة هِ تذكر'

$$
\begin{aligned}
& \text {. AV : البخارى } 7 \text { (1) } \\
& \text {.v.a: }{ }^{\text {r }} \text { (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1 \text { ( }{ }^{\circ} \text { ( البخارى ع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1 \text { ! } \text { : } 1 \text { ( } 1 \text { ( }) \\
& \text {. } 7 \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text {. YVO-YVE: : \& (9) ( }
\end{aligned}
$$

## rry

تسعأ وعشرين مرة كمكان للحدث(1) ، و كذلك (ا النار ") فقد ذكرت ثلانئأ

 ذكره خمس مرات ، وپ الصراط ه وهو الجسر اللنى بين النار والجنة ، تذكره


 به الملاثكّكة .. الث ") (1)
وهناك أماكن من غير اليوم الآخر ، حدئت فيها بعض وقائع القصص تشير إليها القصة ، ويمكن أن نستعرضها هنا بسرعة :

 وا عند موضع زمزم .. فنزلوا أسفل بكة .. يبرى نبلا تحت دو حة قريباً من
(1 انظر : مثلا البشارى
 . $1 \varepsilon V$
(r) . rre: r
. IV - 17 : r (\%)
. 1.v-1.0: ال 1 ( 0 (
. $7{ }^{\text {( }}$ (

. 79 - 77 : : ( O (


 و" وأنا ببعض بطخاء مكة ")(0) و(ا فينزل عيسى عند المنارة البيضناء شرى


بأرض فلاة |(9) ؛، وغير ذلك (•1)

 أرض مستوية ... فإذا بيت مبنى على بناء التنور أعلاه ضيّت وأسفله واسع ... فإذا نهر مُن دم فيه رجل .. فإذا رو خة خضراء ، فإذا فيها شـجرة
 أحسسن وأفضبل منها فيا شيوخ وشبابب .. "(1) .

ومما تجدر الإششارة إليه هنا ونحن بصلد الحديث عن المكان ، ما تذكره القصة أحيانا من أماكن نمروفة ، نحو ( .. حتى ينزل الروم بالأعماق أو

$$
\begin{aligned}
& \text {. IVo - IYY: : ع البخارى (1) } \\
& \text {. 1\&.-Ira: ع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. YTA : Y (0) } \\
& \text {. YYOO- YYO.: : ع مسی (I) } \\
& \text {. MY-11. : البخأرى (Y) } \\
& \text { • Y YAN: : عملم } \\
& \text {. Y- \& : (9) }
\end{aligned}
$$



## ryq

بدابت .. يخرج إليه جيش من المدينة .. فيفتحون قسطنطينية .. فإذا جاورا


والواقع أن هنالك وظيفة غير مباشرة لحنصرى الزمان والمكان ، من المن
 والشُخصيات ، بحيث يأتى العرض القصصى أكئر تأثيرأ وفاعلية ، فالنـخانصية
 دلالات معينة ، تختلف فى تأثيرها عن الشخان ارتباط بكان ما
وكذلك الأمر بالنسبة للزمن ، فربط الحدث أو السنخصية بزمن قيام
الساعة والبعث ، أو زمن الحسنر ، أو نخو ذلك له آثاره الفنية فـ نفس المتلقى ورجدانه

الفصلاللابع



远

- تصصناتـتْ
- 
- تصعنالُؤيْبين


## (1)

## 

من أنواع القصة النبوية التى تشتمل عليها بكموعة النصوص القصصية التيا


 أيضاً ، وهذه القصص أشبه ما تكون بالمذكرات التى يلى يسجلها الإنسان عن











 ليقول أحد الملكين لصاحبه : ه هو أن أمته وُزِنت به بلمال بهم " وتد كان كان هذا

الحلدث مفزعاً لمرضعته حليمة السعدية ، التى سارعت به اللى أمه في بكة ،
إشفاقاً عليه(1) .


.



 حريص على تأكيد ظاهرة الوحى و تعميقها في إحسـاس المسلمين ، و فـ سبيل
 كان ون طريمّه إلى مكة عبر الوادى بعد أن أنهى اعتكافه الذى استمر شهر أ بغار حراءء و وهناك في بطن الوادى رأى جبريل على كرسى بين السماء والأرض
 ارتجاقه الشديد الذئ تذكره ألقصة ، وذهابه إلى خحديجة وهو يقول : دنرونى,


 على ما يناله فن سبيل ذللك من أذى شـديد 6 يعرض لنا صورة منه تصّ تصة "(ا صنوت بن السمائ") فقل سألته عائشة رخى الله عنها : هل أتى عليلك يونم

- 1V-17 : 1 : 1 : (1)
. IV : المصلر السابق (Y)
- 1 $\ddagger$ :
. V: 1 : المدئر (§)
rro

كان أشد من يوم أحد


 إعراض وصلود وهو يعرض نفسه عليهم ، و حين لم يكبه أحد إلى مـا أراد انطلّ
 السماء ، وحين رفع رأسه رأى جرير يل يناديه ويخفف عنه قائلا : ه إن اللّ قد
 لكأمره با شئت فيهم ه (1) . والرسول يذكر لنا أن ملك الجبال ناداه مبديأ استعداده لأن يطبق عليهم الأخشبين ، إذا أراد الرسول ذلك ، وهو امتحان صعب جدأ للداعية ، انتهى بنجاح الرسول فيه حين قال للملك : ا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً " وهو درس
 وفى تصة (ا الله يعصمكك ) نجد صورة رائعة لقوة الإيمان بالله والثقة
 وقف على رأسه والميف دصلت يلوح به تائلا : هن يمنعك منى ؟ و وهنا تال الرسول : الله ! ويكرر الرجل توله : من يمنعك منى ؟ ويقول الرسول مرة

أْخرى : الله ! يقول الرسول : فشـام (r) اللميف(r) .


.12.-1r9: البخاري ع (1)
. المتع عن الضرب (Y)
. IVAV - IVAT: ع مسلم (r)



 حول فرض الصلاة ، وما أشار به موسى عليه ك من أن يطلب من ربه
 عنه إلى خمس صلوات وأبقاها فـ الأجر خمسين صلاة . وعن هذه القصة ، نجد عدة روايات فـ البخارى و مسلم والمسند وبنن





 الله قال : ا فرج عن سقف بيتى وأنا بكة فنزل جبريل ففرَج صـلرى مُ







$$
\begin{aligned}
& \text {. 9A - } 9 \mathrm{~V}: 1 \text { : البخارى (r) }
\end{aligned}
$$

rry

لا يرى رؤيا إلا وجاءت مثل فلق الصبح(") وقد جاء مصداق الرؤيا فـ الواتع







 اليقظة أنها تذكر الإسراء إلى ييت المقدس ، ثم تذكر الما المعراج ، بينظا الروايات الأولى ، ومى الروايات المنامية ، لا تشير إلى الإسراء على الإلألألاق ، وإلما والما تتحدث عن المعراج نقط ، لأنه هو الحدث الأعظم والأهم ، والأجدر بأن
 اليقظة ، بيظا يبقى حادث الإسراء بإزاء المعراج ، أسهل وأمكن .







$$
\begin{aligned}
& \text {. r: } 1 \text { (1) } \\
& \text {.18v-180:1 (r) }
\end{aligned}
$$




 أو حتت إليه بفكرة الزُسالة ، وما سـجله فهها من رحلة فى عالم الغيبـ ، ومقابلته لكثير من الشخصيات التي طواها الفناء 6 و مشاهدة بعض أحد الغيبى غير المنظور ؛؛ وهذه عناصر تشترك فيها رحلة المُرى مع حديث



أحداث ذلك العالم ؛
وتد أثر المجرأج هل أيضاً فى بعض متصورة الأدب العرلى كمتحيى الدين ابن عرلى الأندلسى ، حيبث نجده فى الفتوحات المكية يذكز العرش والسدرة ، وأنوار الجليل تبارك و تعالى . وكذلك أبو زيد البُسطامى كانت له ر حلة الم رو حية تخيل أنه قام بها إلى ألسماء ، وهو يبدؤها بأنه رأى فى المنام كأنه عأنه

السموات .
وحين نتلمسب أثّر "المعراج ") فى الأدب الأجنبى ، نجد شوواهد كثيرة على أن تصة المعراج انطلقت فى تأثيرها إلى آفاق عالمية أوسع ، ولعل الأدنب الفارسى كان حظه من التأثر كبيراً ، كا يبلو فى آثار متصوفة الفربن ، وعلى
 مقامات المتصونين وأحوألمم من خحلال رموز ومصيطلحات يعرفها أهل

التصرف (ا) .
(1) انظر : أبو الُلاءاء المعرى ، رساللة الغفران ، نحقيت عاتشة عبد الرممن ، دار المعارف ، القاهرة 197 . 19 .
(Y) انظر : سيدنا عمد فل إبداعه الأدلى ص 177 (Y) . 174 ، انظر المرجع ألمـابق ص (Y) 170 (Y)
rrq

وف إيطاليا تعد كوميديا دانتى الإلمية ، مفخرة الأدب الإيطالل ، وقد





فى القرآن والحديث ، وكذلل بمقارنتها بآثار ابن عرنى أيضاً(1) . وقد جاء بعد بلاسيوس مستشرق إيطالى هو الأستاذ ه مونيرى دى فيبار ه وتتبع هنه القضية حتى عثر على ترجمتين خطيتين لقصة المعراج ، وكانت واحذة منهـا مكتوبة بالفرنسية(T) ، والأخرى باللاتينية(T) ، وقد جاء


تأكيد رأىى بالاثيوس الأسبالى ، ومونيرى الإيطلى(\&) .

 منتصف القرن الرابع عشّر ، والآخر فـ أواخر القرن المنامس عشنر ، كما يصرح






.





بذلك المستئرت الإيطاللى (ا أمبرتو ريزتيانو "(1) .
ونتقل الآن من تصة ها المعراج ") إلى تصص أخرى تعد مُا وتع للرنّنول
 والوعى ، و تشترك هذه الفصصص المنامية فى أنها كلها تتحلث عن عالم غيبني ، وتستعرض حالات من الكشوف الغيبية التى بيلليها الله تبارك وتعاللى لرسنوله

 الرؤيا الصالحة في النومه(r)
وتد تكون القصهة استعراضاً لأحداث تقع في اليوم الآخر ، كأسحدات

 والآخحرة ، وتقف القصة وتفة مفصلة عند موتف الناس وقد جمعوا بصنعيد واحد ، في لـظات عضيبة ، دنعتهم إلى التنقل يين الأنبياء طلباً لسفاغتهم ، إلى


 من النار من كان أتد عمل خحراً قط . . الـ .
 ويجرى فيم حولر 'بين الله وبين عبده محمد ف موضوعات دينية علا تعرض
(1) الرسالة ( بجلة ) عدد . \&q. .




$$
\begin{aligned}
& r: 1: \text { : البخارى (r) } \\
& \text {. } 171 \text { : ( } 1 \text { ) }
\end{aligned}
$$










 كأن جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجله ، وهم يضر بون للرسول مثله ومثل أمته (r)



 السلام فسأله عن هذا النهر ، فأخبره بأنه هو الكوثر اللنى أعطاه إياه ربه تبارك
وتعالى .. ألع(r) .
 وسمع حشخشة بلال أمامه ، ثم أتى على تضر مربع مشرف ، فسأل عن هذا


القصر لمن ؟ و بعد حوأ مع الملائكة أنحبروه أنه لعمر بن الحخطاب (i) .
 عن ملكين أتياه فصححباه فـ رحلة الِل مدينة و جدها مبنية بلبن ذهب ولبن
 كأحسن ما أنتت راء ، و نصفههم الآخحر كأقبح ما أنت راء ، ثم أمروا بأن يقعوا في نهر من أنهار الجلنة ، و بعد ذلك عادوا وقد ذهب عنهم ذلك السوءء وصاروا فن أحسسن صورة 6 وتذ أنخبر الملكان الرسول بأن هذه هى جنة عدن ، وأرو هو منزله فيها ، F أخحبروه بحقيقة الذين شاهدهـم ، وأنهم توم خلطوا عملا صبالحأ

وآخر سيئأ ، وتد ثّاوز اللذ عنهم (r) .

 المقلدسة ، و فيها شاهد أصنافاً من الملذيتن ، وهم يقاسون أشدل العذاب ، و تد
 في صور بيانية رائعة داخحل القصحة ، وبعد أن طوف به الملكان على مشاهد


 هى أحسن من الأؤى ، وفى نهاية المطاف أخحره الملكان عن حال المعذيني
 وأما الرجل اللذى كان حول الشيح نكان مالكأ خازن النار ، واللبار الأولى هـى

 أبو غيسى هذا حديث صـغيّ غرينب .
.
$r \& r$

دار عامة المؤمنين ، وأما الدار الأخرى فدار الشهداء(1) والملاحظ أن الرسول

 الجححيم ، وبعض صور النعيم ، فـ عرض فنى موفق .

## القمصة التّميلية :


 يهلف أيضاً إلى تأكيذدها فن نفوس الجميح وتعميقها فل إحساساتهم ، ونف سبيل

 قالب تصصى محسوس يخرجها من إطار التجريد الذنى لا يخلو مٌ طـن طأبع
 على الفهم والاستيعاب ؛ وأكثر قدرة على تمثل الفكرة وهضم أبعادها .
 المطروحة ، أو القضية المقرزة ، بصرف النظر عن كون هنا المُ المثال قد وقع نعلا










وهذه القصة هى الوحيدة من القصص التميلية الثانٍ التى وجدت في في



 أنه من الملاحظ أيضأ أنها لا تحمل ما ينفى أنها وتعت تارينيأ .


 كمثل كذا ه وهذا يعنى أن الرسول ينَّ


 جراء جو القصة وما توحى به مواتقها من عواطف وانفعالات (0) .





$$
\begin{aligned}
& \text {. YIE - YIT : Y سنز اللأرمى (1) } \\
& \text {. Y1. ₹ : مسلم (Y) } \\
& \text {. } 709 \text { : } \text { : } \text { ( } \mathrm{F} \text { ( } \\
& \text { MYT-YY0: O ( }
\end{aligned}
$$

. Y\&




بَصبرِ ) (") إل غير ذلك من الآيات .

وحين نعود إلى القصة النبرية ونستعرض القصص الثّثيلية :نجد أن






 القالم على حدود اللّ والواقع فيها كمثل توم استهموا على الِّل سفينة فأصاب

 فوقنا ، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكرا جيعاً ، وإن أخلوا على أيدهـ نجرا ونجوا جميعاً || (o) .

$$
\begin{aligned}
& \text {. Y71: البقر (Y) } \\
& \text { : } \\
& \text { rl:q: : مسلم ( }
\end{aligned}
$$

(0) البخارى r :
riv

والقضية أو الفكرة الثالثة هى مثل المسلمين واليهود والنصارى فى قبولمم



 اللى شرطت كنا وما عملنا باطل ، فقال هم : لا لا تفعلوا ألوا أكملوا بقية

 فعملوا حتى إذا كان حين صلاة المصر ، قالا : لك مالة ما عملنا باطلا بلا بلا ولك الأجر اللىى جعلت لنا فيه فقال لمما : أكملا بئية عملكما ما با بقى من الها الهار


 للأجر يشير إلى كفرهم بعيسى عليه السلام وعدم قبولمم لرسالته ، لأنه لا يككن أن يكصلوا على أجر أو ثواب إلا إذا آمنوا به بـ مع إيمانهم بموسى عليه السلام ، وأما الأجيران فالمراد بهما النصارى الذين ألألما حبط عملهم حين لم يؤمنوا
 اللذين عملوا حتى غابت الشنمس فهم المسلمون ، وتد استكملوا أجر الفريقين
 وإقرارهم برسالاتهم وما جاءوا بـ من الدين الصحي
 المطاف بالنسبة للمرسلين بالوحى ، وهو يمثل ذلك بقصة ها موضع اللبنة ه،

التى يقول فهيا : ها مثل فل النيين كمثل رجل بنى دارأ فأحسنها وأكملها

 اللبة ) (1) (1)
والمثل المانمس يضربه الرسول








 تال : فانطلق به كأوردمم رياضأ معشبة وحياضأ رواء فأكلوا وشريبا


 فقالت طائفة : صليق والله النتبعه ، وقالت طائفة : قد رضينا بيذا نتّيم عليه

$$
\begin{align*}
& \text {-A7: 0 (1) } \\
& \text { • ضزب من برود اليُمن منبر } \tag{r}
\end{align*}
$$

.
 ما بعشى الله كمثل رجل ألى قوماً فقال : رأيت الجيش بعينى وإلفى أنا النذير


 أيضاً مثل لفضل مذه الأمة الإسلامية على غيرها من أهل الأديان السمال السماوية






 من حقكم شئأ أشاء ه (r)





 . Ir7: A (r)
(
ابن عمر وقال : هذا حديث حسن صـيح •

رجلين عليها جبتان من هحديد من ثديجها إلى كراقيهما ، فأما المفق فلا ينفق










 من مفهوم النص الإططار القصصى المنطوى فل تضاءيف المديث ، ويشع ويشعر بوضوح بعنصر الحدث وتصوير الحاللة النفسية للشُخصية ، ومن هنا ألثرت المن أن
 أأصبت فـ هذا أم أُجطأت . اللّ أعلم !

وهذه القصص المضروبة للتمثيل وإن كانت لا تمثل وتائع أو حوادث





$$
\begin{aligned}
& \text {.V. } 9 \text {-V. } 1 \text { : Y (1) } \\
& \text { (Y) انظر منهج الفن الإسلامى ، محمد نطب ص Y Y Y Y (Y) }
\end{aligned}
$$

rol
موضوعى تسجل للقصة الثتيلية النبوية ، كا أنها أيضاً تدل على صدق فنى (1) وهو تصوير شخصيات القصة أيضاً ونقل مشاعرها وأحاسيسها من خلال المال مواتف القصة ومقاطع الموار القصير فيها .
وفى ختام المديث عن القصة التثيلية يكسن مناقثة رأى (ا البيومى ") ،




 ذلك ولكن تصصا أخرى تنسب لرجال من بنى إسرائيل فـ كتب المديث المي ، ويدل سياتها على أنها سيفت مساق التثيل ومن ذلك ما ما رواه البخارى عن ألى هريرة رضى الله عنه ، عن النبى بِّ


 وهو يعلم أن احتالل وصوله في حكم المستحيل ! أيوجد من تين تسوته الظر الظروف ليقف على سيف البحر منتظرأ صنلوقأ ماليأ يصل إليه فـ عهد ملم ئلم يعرف

 الر مة وملائكة العذاب ، ولا قياس مساحة الأرض ليعلموا إلى أى الناحيتين

$$
\begin{aligned}
& \text {. TEV انظر : سيكلوجية القصة ، التهالمى نقرة ص (1) } \\
& \text {. IT. - Iry (r) }
\end{aligned}
$$

كان المُت أْرب !! إلما كان ذلك كلد تجسيمأ لفداحة البرم وهول الذنب ! 1) (1) الم

ولكن ألواضح أن مذه التصص تصص ذات الت واتع تاريخى خصل في



 حدئت ومو الصادق المصلوق ، ونوق ذلك ينسبها إلى توم معروفين هـم










 للمسْلمين ، ذلك أن أحداث تصة ه المستلف ألف دينار "، وهى القصة التثي

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) } \\
& \text {. Mro-rı: (r) } \\
& \text {. M1A: : مسلم \& ( }{ }^{(r)}
\end{aligned}
$$

وقف عندها الباحث طويلا لا تقع كلها بجهد بشرى ، حتى نخكم فيها عقولنا



 باللهّ ، فقد كان هو كفيله وشاهده فـ القرض وتد رضى به المقرض شاهداً
 صاحبه الذى كان تد تبل الله شاهداً وكفيلا ! إن القها الأحداث وتدل بها على أن الله تريب جدأ من المؤمنين الواثقين به ، المصدقين

 يقين فى نفوس من يقص عليهم من المسلمين ، ولا أدرى أيستبعد هذا الباحث المسلم على الله أن يعين مؤمناً به على الوفاء بوعده P


 التاريخية أو كانت ستقع فق المستقبل ف نهاية الحياة وقبل فيام الساعة أوأو بعد تيام الساعة ، أو كانت تُحدث فـ الواقع غير المنظور ، ذلك ألن تلكُ القصصص وما






 أمل الكتاب من مهود ونصارى من علم يتضل بالعقائد والتواريع وغير


. لِلْتُتْتِينَ (
.

وأما تصص المستقبل وتصص الغيب الأخرى فالقول بغييبها أمر واضح
لا جدال فيه .
ويككن أن تقسم القصة الغيبية إلى عدة أنواع بالنظر اللى بعض الاعتبارات الذاتية المتصلة بكل نوع ، نهناك نوع حدث فـ فـ الماضى جدير بأن


 تتحدت عن أمور غيبية تحدث فـ الواقع غير المنظرر للإنسان ، يمكن أن يطلى علها (ا تصص من عالم الغيب هـ ه .
(i)

القصة التاريخية :








 ما يمقق الهدف التوجيهى والتعليمى ، \& على التأثير والإيحاء ، مع ملاحظة أن هذا العرض الأدىى لا يڭل على اللوام
 الأمر أن القصة تنقل المادة التاريخية نقلا أديأ ، وفى صياغة فنية بؤثرة وربما كان مناسباً هنا توضيح العرض الأدىى فـ القصة التاريخية من


 الل أن يستليم فبعث إليهم ملكأ فأتى الأبرص فقال : أى شیىء أحب إليك ؟
 ثلمب عنه ، فأعطى لوناً حسنأ ، وجلدأ حسناً ، فقال : أى المال أحب إليك ؟



تال : شهر حسن ، ويلهب غنى هذا تد تلرنى الناس ، قال :
فسسه ، فلمب ثأعطلى فعرأ حسناً .
هال : هأى المال أحب إليل
هال : البهر ، كال : ثأعطاه بقرة حاملا ، وتال : يمارك لك فيها .


إليه بصره
تال : هأى المال أحب إليك ؟

rov

تال : النفم ، لأعطاه شاة والداً ، ذأنتج هذان ورلد هذا ، كان هلا واد من إبل وهلذا واد من بقر ، وهلما واد من الغنم ، ثُ إنه أثق الأبرص

 الحسن ، والمال ، بعيرأ ألبلغ عليه فل مفرى ا

فقال له : كأنى أعركك ، ألم تكن أبرص يقلرك الناس ، فقيرأ
فأعطاك الله
فقال : لقد ورثت لكابر عن كابر ، نقال : إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأترع في صورته وهيئته ، فقال كله ممل ما قال كلها فرد عليه مثل ما رد عليه هذا ، فقال : إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى

 بالذى رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها فـ سفرى فقال : قد كنت أعمى فرد الله بصرى ، وفقيرآ فقد أغنانى فخلذ ما شئت ، فواللّ لا أجهلدك اليوم




 وف سطور معدودة ، لا يكتاج معها إلى هذه الأسطر الكثيرة كان بالإلمكان مثلا أن يقال : ( ابتلى الله ثلائة من بنى إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى ، فبعث

الهُ إلهم ملكاً ، فأعطى للأبرص جلدأ حسنأ وإبلا ، وأعطى الأقرع شعراً













 وذلك كتصص الرسل والأنبياء ، وهذا النوع من القصص تذيكر ورئر أسماء


 كلسامعين والقراء بعضّ ما فها منا من عظات وعبر ، ولون وأتعى آلخر المقصود
 الاهتام ، ولذلك يسبتوى أن تكون القصة بأشخاصها الواقعيين ، أو بأىي

## roq

شخص أو أشخاص آخرين يمكن أن يكصل منهم ذلك المدث ، أو يتمثل فههم




 وغيرهم وقد بلغ عدد هذا النوع تسعة وعشرين نصاً(1) .





 للقصة نوعأ من العموم والليوية فـ التأئر المستمر عبر أزمان طريلة ، لأنها




 طريق الدعاة ، وأهل الحق فل كل جيل ، ويظل عطاء القصة ثراً يتجدد

## (ب)

## قصص المسنتقبل :

هذا النوع من القضة النبوية يتحدث عن أحداث ، وأشياء تقع فى بهاية
 مشهور لدى علماء المسنلمين بما يسمى أحاديث الفتن والملاحم(") ، وهو يألتى





 (r) (r) لا يُوِثُنونَ

كا نجد قصصباً غن خرورج الندجال ، وما يكدث أثناء خرو جه بُن مروره







مع الناس وهو فن حال من الكهولة واللا لـا كان فن تكليمه الناس كهلا معجزة ، والله تعالى أعلم .
Fا تحكى أيضاі تصص هنا النوع ما يكون من خرو ومأجوج (1)، التى أشار اللها القرآن الكريم بقوله : ( تالؤا يا ذَا القْرْين إنَّ

 رَدْماً . آتونى زُبرَ الـُدِيد حتى إذا ساوَى بين الصُّدفين آل : انفُخوا حتى




والقصة النبوية ف هذا النوع تبداً من حيث انتهى القرآن الكريع ، حيث تجد أنها تحدثنا فن أول القصة عن يأجوج وبمأجوج عند حفر السد ، وأنهم


 غدأ ، فيميده الله أشلد ما كان ، حتى إذا بلغت مدتهم ، وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا ، حتى إذا كادوا يرون شماع الشمس ، قادل الذي عليهم : ارجعوا فستحفرونه غدأ إن شاء الله تعلى ، واستثنوا ، فيعودون

. 1 r77-1 (1) (1)
-9 9 - $9 \varepsilon$ ( $(r)$
97 الأنياء (Y)
 رجاله ثقات ورواه المأم وتال : صستح على شرط مسلم ه .


 وهنالك تصص أيضاً يأنى نيها الحديث عن الدجال ونحال ونزول المسنح عليه

 ونزول عيسى عليه السلام


 هذا النوع من تصص المستقبل أحد عشر نصأ تصصياً (V)
(ج)

## تصص البعث واليوم الآخز :


تضية الوححد ، تضيّة البعث والنشور بعد اللياة الدنيا ، وتد تصبي العرب لهذه القضية ينكرونها فن إصرار عنيف ، ويستغربونا أشد مأ يكون

$$
\begin{aligned}
& \text {. YYOO-YYO: : ع (1) } \\
& \text {. 19.-1A9: 0: المسند شا (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. Err - ErY : Y Y (0) } \\
& \text {. Ero-ETE : Y ، ، (1) } \\
& \text { - انظر : دليل إلقصة التفصصيلى (V) }
\end{aligned}
$$

الاستغراب ، والقرآن الكريم يسجل هذا الإنكار فـ أكثئر من آية كريمة يقول






 المتكبر لهذه القضية الأساسية ف الدعوة الإسلامية ، كان لابد الابد من ألن
 ومن هنا استخدم القصة وبصورة مستفيضة في المديث عن ألحد الحداث البعث
 بكثير مكا لو تناول هذه القضية بصورة تقريرية نظرية ، فمن الملاحظ فير فـ عرض






 حوادث ذلك العالم ومشاهله وما يجرى فيه ، بيمث بيس الميلقى للنص

$$
\begin{aligned}
& \text { A، } y \text { : (1) } \\
& \text {. }+\varepsilon \text { : : } \begin{array}{l}
\text { : } \\
\text { ( }
\end{array}
\end{aligned}
$$

القصصى بالحر كة والمياة تضطرب أمامه من خحلال الألفاظ والعبارات ؛ وفوق ذلك نواجه فى العرض القصصى شُخصيات نعرفها ، أو نعرف شيهيأ عنها ؛ تشارك فـ أحداث تلك القصص التى هى أحداث ذلك اليوم الآخر ؛ وذلك كشخصيات بعض الأنبياء والرسل والملائكة ، وهذا عامل مهم فـ خلقّ اليقين

بذلك اليوم والاتتناع به .
ومن أجل تأكيد اليقين بذلك اليوم فـ نفوس المُلمدين أيضاً ، تحرص

 إن هذا التكرار الذئن نجده فـ بعض القصص إنما هو مما تفرضه طريقة الديعوة


 عكتاجاً مرة أخرى لأن يعرض القصة غير متقيد بصورة العرض التى السبق أن


وهناك عامل جزهرى آخر يضاف إلى غيره من العوامل الكابمنة وراء
 وتكراره أيضأُ ، ذلك هو أن العالم الآخر هو عيل العقاب والثواب ، ،والعقاب
 قيام الإنسان المسلم على مبادىء الإسلام والتزامه بقيمه وأحكامامه ، والإلأسلام
 عكارس حياته ، حيث سيظل وازع الإخساس بأنه مسولول عما يفعل أو يقول
r7o

ماثلو امامه من خحلال تصوره لحياة أخرى يؤمن بأنه سيسأل فيها عن سلو كه ، الما

 وقد تناولت القصة النبوية الحديث عن اليوم الآخر فـ أربعة وأربعين
 نستعرض تلك اللصص نجد أن أحداث اليوم الآخر تبدأ بالنفخة الثانية فـي

 جميعأ فـ صعيد واحد ه يسعههم الداعى وينفلمم اللعر وتدنو الشمس



 فأكون أول من يبوز من الرسل بأمته ، ولا يتكلم يومثل أحد إلا الر الرسل
 المساب والمساءلة فى تصص كثيرة كما تصور بعض مسماهد العذاب لمانمى الزكاة ف الدنيا(7) و كذلل بعض المرائين الذين نجد صورة لمم ممثلة فى الرجل

الذى يلور فذ النار: لما ينور المـمار ، وتد اندلقت أمعاء بطنه وأمل الناز
(1) (1)

وهناكل ناس تضيبهم النار على قلر ذنوبهم ، فيحرقون فيها ، ثم يخرجون بالشنفاعة ، حيث ينثُون على أنهار الجُنة ، وهى أنهار الحياة ، فينبتون فيها من

جديد (「) .
وحين يطرح فوج من أهل النار فها ، يقال لـا : هل امتلأت ؟ نمتقول :




 الرجل الذى ينادى فن النار ألف سنة : (ا يا حنان يا منان ") فيأمر الله عز وجل


 نيقول : أى رب ، شر مكان وشر مقيل ، نيقول : ردوا عبلى ، فيقول :

(0) (هوا عبلى (ه)
. 1\&y: : البشارى (1)
H A : Y M (Y)
. 79Y-791: ع (Y)
. V.V : المصلر السابق ع (ع)


وأما المنة فهى دار المتقين الفاتزين ، لا يشتهى أحدهم فهيا شيئاً إلا
 الله له : ها أو لست فيما شت












 علهه رضوانه ، فلا يسخط علميم أبداً (8) ، ويأمر اللّ الملانكانكة فيأتون الفقراء



$$
\begin{aligned}
& \text { - 110: : البخارى } 9 \text { (1) } \\
& \text {. YАY: 0 سن الترمذى (Y) }
\end{aligned}
$$

> . YiV7: \& (\%)
> . VY - V7 : 1 • (0) المسند (


ولكى يكتمل نعمِ أهل الجنة ، وشقاء أهل النار ، ، فى نهاية المُطاف ؛
 وينظرون فيقول : هل تعرنون هذا ؟ فيقولون : نعم ، هذا الموت و و كلهم قل رآه . مُم ينادى ؛: يا اُهل النار ، فيشرئبون ، وينظرون ، فيقول : هل
 يقول : يا أهل الجنبة خلود فلا موت ، ويا أهل النار خلود فلا موت ،

(r) (1) (

وما قدمته هنأ ليس إلا عرض مقتطفات عامة من النصوص القضصية؛ ؛ أهدف منها عرض ضبورة عامة لبعض أحداث ذلك اليوم ، وهذا لا يغنى أبذأ
 بجموبعة القصص بشنكل دقيق في إبداع وإمتاع(؟) .

تصص من عالم الغيب :
و هذا النوع عجموعة من النصوص القصصية ذات موضوعات شتتى؛ ؛
 ين كل تصة من هذه المجموعة وأختها ، وهو أنها كلها تتحدث عن أمورز غيبية
 . 11A-11v: البخارى (1)

1. Yq: :
(Y) وتد حارلت تِسرر مهمة الرجرع إلى القصص بوضع دلبل تنصيلى لأنواع ألقصّة ف نباية

خاصة ، تحدث فن الواقع غير المنظور لالِإنسان ، دون أن يكس بكا ، أو يشُعر بوجودها ، ولا سبيل على الإِطلاق إلى معرفة أى شىيء منها إلا عن طريق من
 تمنحه للسامع أو القارىء من معلومات ومعارف عن حكيط الحياة غير المنظورة

 له من بعض الأسرار المكنونة فى ضمير الغيب ، هذا فوة فو ما ما تعير عنه موضوعاتها ، وما تحمله من توجيهات وعِبر تفيد - ولا مُك - الإنسان المان المسلم في حياته فى الفكر والسلوك؛ ، فهى لا تخلو من توجيهات إلى قيم الإسلام ومبادئه ، بشكل مباشر أو غير مباشر ..
وهذه المجموعة تأىى فـ ستة عشر نصأ تصصياً ، يتناول بعضها تصنا تصن

 وشقى أو سعيد .. الـ(1) ، وتتناول ثلاث منها الحديث عن الملائكة ، فتخخرنا تصة عن ملائكة لله يطوفون فى الأرض يلتمسون أهل الذكر ، فإذا وجلوهم
 الليل والنهار(r) ، وتقص علينا مرة أخرى تصنة الملكين اللذين عضلت بهي

 قد قال مقالة لا ندرى كيف نكتبا ... فقال الله عز وجل : اكتباها كا قال


. $198:$ : 1 : ( 1 ( 1 ( 1 (

ry.

ونجد ثلاث: قصص تتحدث عن الميت حين تحضره الملائكة لقبض
روحه ، وما يكون أثناء ذلك من أمور ، وتبين كيف تخرج روح المؤمن وروْح

 تبيح سيىء إذا كان عمله سيئأ . الث (Y) أو حفرة من حفر ألنار (r) .
وتتناول تصبة أخرى ما يكون من استراق المجن للسمع حِين يستخبر
 فتخطف اللجن السمنع فيقذفون إلى أوليائهم (ع) .



الجبال .. اثل (0) .

وهناك قصتان تصوران حياة الشُهداء ، وأنهم يتنعمون ، حخيث يكّعل

 فيقتل ثانية ، لـا يجد من اللكرامة(V)

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1 \text { € : Y ب } \\
& \text {. } 7 A \text { : }
\end{aligned}
$$

rvi

وف تصة أخرى نجد صورة لأثر الوحى حين يتكلم الله به فـ أهل




 للعبد ، وما يكصل هذا العبد من الشُرف العظيم ، إذ أن الشا إلها إذا أحبه قال


( الأرض (...)
 وما كان من إرسال اللة جبريل إليهما واطلاعه عليهما وعلى ما أعد فـد فيهما ، فوجد فـ الجنة إغراء لا يقاوم ، وفى النار رهبة لا تطاق ، غ غ أمر الله بالجنة (| فحفت بالمكاره ، وأمر بالنار فحفت بالثشهوات ||(T) . وأخيراً هناك تصنان ، يكتمل أن تكون أحداتهما وقعت فـ الماضى



 دار يين موسى والنّ عز وجل ، يصور تساؤل موسى عن حال المؤمن

$$
\begin{aligned}
& \text { orv - orq : Y ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { тqを - } 995 \text { : \& (r) }
\end{aligned}
$$

والكافر ف الدنيا؛ وما يجلده من التوسيع على الكافر والتضييق على المؤمن
 ويزول تساؤله(1) (1)
والقصة الأخرى تصور معاجة حصلت بين موسى عليه اللنطلام وآدم
 من الجمند ؟ نقال كه آدم : ومن أنت ؟ا قال : أنا موسى ، قال : أنت


 تبلى ؟ قال رسول الله عند ذلك : فحجَّ آدم موسى ، فحج آدم موبى عليهما السلام " (r) (1)

موضوعات الّْعَّ
-

- فالزّولوالمبّة
- التِ
- 
- فـ اليماةولموت
- إرهاصاكالنّأًا
- البعثواجُجاء


## الموضوعات

هناك من النقاد من يفرقون يين الموضوع والمضمون ، فيعدون الأول هو الحدث أو الأحداث والعلاقات والمواقف التى تشكل المُ المور الذى


 أحداثها(1) .
وهذا تفريق لا داعى له ، ولا محل لوجوده ، ذلك أن الموضوع بمعنى
 مثمون ، أى أنه موضوع القصة ، بما تحمله هذه الأحداث أو المواقف من المن الما مaان وأفكار ، ومن هنا فالموضوع هو المضمون المون نفسه ، لأن تلك الأحدو المداب




 كيانأ مستقلا فى القصة ، لسبب بسيط وهو أن هذا المعنى أو المضسون المون قائم فـ كيان القصة ، وكيان القصة وحدة كلية لا يمكن أن يتجزأ اللى شكل

وموضوع ، و وكا أنه لا يككن الفصل ين النسيج والبناء ، وكذلك لا يمكن الفصل ين الموضوع والشكل (1) ، ونكرة القصة أو مضمون المنا إنما يتحقق من



 وموضوعها

والجال الوجيد الذى يككن فيه تناول موضوع القصة بنوع مـن

 فهم مكونات بنتيته ، ومن هذا المنطلق أمكن هنا إفراد مبحث خار الما لموضوعات القصة النبوية .



 إلى درجة أن يظل إلموضوع حياً فـ تفكير القارىء أو أو السامع عالقاً فـ ذهنهن حتى بعد انتهائه من القصنة بعترة طويلة .

وما يعمق هذه الناحية فـ موضوعات القصة النبوية أن الفكرة فيها ، ، أو الموضوع له أثر بارنٍ فل طريقة الأداء القصصى ، بكيث أن الفكرة تلون طريتة
ryv

الأداء من حيث الاسترسال فـ العرض أو الإيكاز ، أو أوتعمال الحوار أو السرد ، ومن تصعيد المشكلات أو تبسيطها ، ومن تخير المواقف المئيرة ، بكا با
 عبر تطرر وتعقيد حافل بعناصر التشويق والإثارة(1) ،

ومن سمات موضوغات القصة النبوية التى تنديها تلك الك الأصالة وهذا







 وراء الأول من حقيقة حافية هى الشر والجبروت ، وما وان وراء هذه الجارية

 زانية وغنى وسارق ه هنهى تعالج موضوعأ على غاية من الأهمية والخطروة ،
 له : ار أما صدانتك فقد قبلت : أما الزانية فلعلها تستعف با با عن زناها ولعل

$$
\begin{aligned}
& \text {. اتظر : المديث النبوى من الوجهة البلاغية ص (1) } \\
& \text { (r) انظر : الحبكة ف الثصة ، الفصل الثانى . } \\
& \text {. Y. } 9 \text { : } 10 \text { ( } 10 \text { ( ( }
\end{aligned}
$$

الغنى يعتبر فينفت ما أعطاه الله ، ولعل السارق يستعف بها عن سرقتهه|(1) ." وما يؤكد عمت وأضالة هذه الموضوعات وقيمتها فى نفوسنا أنها تعد وهذه حقيقة لا جدال فيها - ممثلا أساسيأ لأنكار الإسلام وتصور اته ومباد وائه في غختلف الشثون ، ومن هنا فهى لا كمثل وجهة نظر بشرية ، وإنما مهى تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإسلام ، لأنها من جملة أقوال رسول الإسلام محمهد

 وأما الغنى ف موضوعات القصة فلا أدل عليه من كثرة القضص التنى



 الفكرة تادزة على أن توحى إلينا بأفكار أخرى ، و تثير فى أذهاننا معانى شتى ألى

 أن نستعرض فكرة كِل تصة على حدة ، لما فـ ذلك من الإِطالة والاسترسال



ryq

وفى إمكاننا أن نرد المضامين والموضوعات في القصة النبوية إلى القضايا
الرئيسة الآتية :
(1)

في العقيدة :
تتناول القصة النبوية فيما تتناول من موضوعات ، جوانب عختلفة منا يتصل بأمور العقيدة التى يكرص الإسلام على تأكيدها فى فكر الناس ، وعلى تعميقها في وجداناتهم ، وهذه الجوانب ليست كل أمور العقيدة ، ولا كل كل تضهاياها ، لأن هناك الكثير مما يتصل بالعقيدة وتفصيلاتها تكفلت الآيات القرآنية الكرية ، أو الأحاديث النبوية الأخرى غير الأحاديث القصصية الانيبانه وتفصيله ، ومن هنا فنحن لا نتعرض في هذا المجال من أمور العقيدة إلا للا أثير فى القصة التى ندرسها نقط .

وقد كان غرس العقيدة فى نفوس المسلمين ، وفى أعماق قلوبهم هو الأساس الميوى المهم الذى تقوم عليه وتحيا فن ظله جميع فروع الدين و جزئياته

وأْم ثضية فى أمور العقيلة هى قضية وحدانية الله تبارل وتعالى ، وإفراده وحذه بالألوهية ، وإفراده بالعبادة ، وهى أخطر قضية ظل الرسول
 الربوبية ، فهم يقرون بأنه لا خحالق ولا مدبر إلا الله ، يقول تعالى : ( وَكِّين



والزخرف : q و Av .
rı.

 البطاقة التى كتب عليها : ॥ا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدأ عبده


 يعمل بغمس كلمات ، وأن يأمر بنى إسرائيل أن يعملوا با ، ، نجد أن أونل تلك الهمس التى أعلنها يكيى - عليه السلام - على الناس هى أن يعبلوا الها اله ولا






وكذلك تعرض علينا القصة بعض صفات اللهُ تبارك وتعلى التى تدل


 تصور ذلك تصمة النذين ينثرون على أنهار الجنة(\&) ، وتصة الصراط(0) ،،

$$
\begin{aligned}
& \text { ( شاكر ) وتال : إسناده صشيت ا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. Yr.: } Y \text { ( المسند ( }(\mathrm{r}) \\
& \text {, Yrر: Y : Y ( } \\
& \text {. Y.O-Y. §: : البخارى (0) }
\end{aligned}
$$

## rAl


 تصور ذلك تصة الخضر وموسى (£) عليهـا السلام (o) .

والقصة تشارك فـ بناء عقيدة المسلم ، بأن تقر فيها أن اللهّ هو المهيمن





 سيل الله فرساناً ألجمون (1) (7)




 مرة ، وقد وجده على ذنب : (ا اتصر ؟ فقال : خلنى ورله أبعثت علىّ

$$
\begin{aligned}
& \text {. المُصـر المسابق A (1) } \\
& \text {. 1Vo- |Vを: مسلم (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. Mr-11. : (£) }
\end{aligned}
$$



## ray

رتيبأ $\uparrow$ نقال : واللهُ لا يغفر الله لك ، أو لا يدخلك الجنة ، فقبض




 شتىء ينوب الإنسان أو يصييبه ، وأن على الإنسان أن يلنجأ إلى اللّ سبحانه



دينار „(8) .



 السلام (1)، ومنهم كتبة الأعمال الذين يتعاقبون فـ الناس ، ملائكة بالليل

$$
\begin{aligned}
& \text {. |Vol-1Vo.: : مسلم (r) } \\
& \text {. الم ( }
\end{aligned}
$$

rar

وملائكة بالنهار (1) ، ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح كمللك الموت(r) ، ومنهم من يطرف فـ الأرض سائحأ يلتمس بجالس الذكر والتسبيح ، حتى إذا

وجلوها تنادوا والتما على الذاكرين وحفوهم بأجنتحته إلى السماء(r) . ومن تلك الأصول أيضاً الإيمان بالر




 ينفههم الإيمان بموسى مع كفرهم بعيسى وعمحد عليهما الصالاة والسلام و كذلك





ومنها أيضأ الإيمان باليوم الآخر ، وسيأتى المديث عن ذلك في موضع
البعث والنشور إن شاء الله تعالى(1) .





$$
\begin{align*}
& \text {. 119-11A: البخارى }  \tag{£}\\
& \text {. } \tag{0}
\end{align*}
$$

(1) انظر نصص اليوم الآخر ف فصل أنواع القصة .

ومن تضايا العقيدة المهمة جلداُ ، التى تعرض هلا القصة النبوية ، ثضنية

 يبعث الله ملكاً ، ويأمره بأن يكتب رزته وأجله وشقى أو سعيد ، ويقول
 ما يكون يينه ويينا غير باع أو ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل
 وبينا غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ") (1) وفى هذا نفى لعقيدة القدرية والمعتزلة ورد عليهم فـل نفيهم
 ويعمل غير خائف على رزق أو حياة ، فلا
 لم يستكـمل مدته إلمقلرة" الإِيابية أن يكققوا إنتصاراب رائعة على ملار تاريخهم الططويل ك وْقد قانل
 عقيدة تملأ نفس صاحبها عزة وقوة ، و قد امتلأُت نفسه أمنأُ وطمأنينة على رزقه و حياته 6 و قلر الله لا بعغنى أن الإنسان قد سلبب إرادته وحريته ، فالله تبارك وتعالى قد أعطلاه حرية الإر ادة والانحتيار ، وِأعطلاه مع ذلل عقلا يميز به ، ومبن
. 10 O : (1)


 . 19V7 دار العلوم للطباعة ، القاهزة


هنا جعله اللّ مكلفاً ، ومسئولا عما يفعل ، ولكنه وهو يفعل ما يفعل بكريته وإرادته ، ليس خار جأ عن تدرة الله ولا عن مشيئته وإرادته في هذا الكون ،

 الكبيرة التى يريدها الله ، ولا يقع فيها شيء إلا بعلمه ومشيئته ، ثم إن تلك الحرية هى من مشيئة الله ، فقد أراد سبحانه وقلر أن يعطى الإِنسان تلك



$$
(Y)
$$

الزسول والنبوة
لقد كان من الطبيعى جدأ أن نجد ضمدن موضوعات وضمن ما تتحدث عنه من تضايا وأفكار ، جوانب معينة من حياة الرسول


 في ديار بنى سعد بن بكر ، وفن حضانة حليمة السعدية ، والقصة هنا هنا تلتقط



اللذى سيكون له شأنٌ فيما بعد فن حمل رسالة الإسلام ، وهى رسالة السنماء إلى أهل الأرض من العالمين ، وإن اللّ ليهيئه ويهله ، إذ يبعث إليه بالملاكيكة كـى
 النبوة ودلائلها ، ولقّد بدأت تظهر بوادر الشتخصية الجلديلة التى تصاغ على
 بحراء الشهر بأكمله' $،$ حتى جاء جبريل بالوحى ، ومع الوحى التكليف بالتبليغ

 القائد إلى بر الأمان: فى متاهات للمفلوز والمهاللك ، وهو الهادى إلى حجيث المياة والماء والثماء(r) ، ومن اتتعه نقد. فاز ونجا ، وأما المكذبون 6 والمستككبرون عن

الا ستجابة لما يدعو إليه فلهم الخـسران المبين(8) .
 الأنبياء ، ونهاية عقذهـم(0) ، وأنه لا نبى بعده ، و كأنـا هى بذلكّ بحّاول 'أن
 الكذابب 6 والأسود العنسي ؛ ومن جاءوا بعل ذلك كطليحة الأسدىى وسواه .
 رجحانه بأمته وقل وز نته الملVئكة برجل فرجح به ،
 إليهم يسقطون على من هحفة الميزان ه وأخحيراُ يقول أححد الملائكة لصشاحبة :
. 1\% 0: : (Y)
. 1r9: \& ( ) المسند (
. 1 ( 1 ( ) البخارى (

( لو وزنهه بأمته لر جحها ه (1) ، والمعراج دليل قاطع على أنه مرسل من عند




 وبشيرأ ، وهاديأ بإذنه وسراجأ منيراً .
 متحملا في سبيل ذلك كل ما يلقاه من عنت وعناء ، ومن شدة وبل بأساء ، وهو



 إليه جبريل - عليه المسلام - ليبلغه بأن الله تد أرسل إليه ملك الجن الجبال ، ليأمره




 بالسكينة ، ليكون أهلا لحمل الرسالة المالدة ، ولذلك فقد هـل جاء رده رفيقاً

$$
\begin{aligned}
& \text {. IV : ستن الدارمى 1) (1) } \\
& \text {. } 79 \text { - } 77 \text { : البخارى }
\end{aligned}
$$

حانياً ، يسليل رقة وشفقة ، ه⿴囗十 بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الهُ
وحذه ولا يشرك به ثيياً（1）（1）


 للناس الذين أرسل إليهم ، ومن حرص أكيد على هدايتهم إلى الطريق الـى
 بعد نظر عميق ، يجعله يتطلع إلى الزمن المستقبل وإلى أصلاب قومه تعبيرأ أعن الصلابة والاعتداد بنصر الله ، وبأن النصر فـ النهاية لكلمة الله مهـا ظال

الز من
（ ${ }^{*}$ ）

القيم الإِسلامية ：

 من ناحية ثانية ، من خلال جعلها مولما موضوعات تدور حولما أو تـتحدث غنها أحداث القصة ومواقفها ، وهى قيم ذات جوانب متعلدة ، حيث ون نجد قِيما

 التقارب ما لـطته من فوارق دقيقة كانت موضع اعتبارى وأنا أقدم على بكلك
r^9

التسميات ، فقد لمست فيما أسيته القيم الدينية أنها أقرب إلى أن تكون نوعاء أليا من

 اعتبارات ، وأما التيم الروحية ، فراعيت ما يغلب عليا تريية المسنم والسمو بنفسه إلى آفاق عليا ، وتنمية تطلعاته وأشيا وأشواقه فا التقرب إلى اللّ والمرص على رضاه تبارك وتعالى .

وفى القيم الدينية نجد حئا واضحاًّ على الاهتداء بنور الإسلام ، والالتزام
 الطريت المستقيم وبه ينال الإنسان الأجر ويحق الفلاح(1) .

وهناك عديد من القصص التى تتحدث عن تضية الثبات على العقيلة


 ذلك لا ينحرف ولا يكيد ، وهذه القضية ذات أهية ألان بالغة ، وذات حيوية








## rq.

تصة الذى ينشر بالمنسار (1) فلا يصله ذلك عن دينه ، وف تصة



 حين آثرت أن توت بأبشع صور الموت على أن ترجع عن دينها ، وههذا أيضضاً



 يعبر عن حرصه على تعميق هذه المواقف وترسيخها في نفوس المُسلمين ،

 دين وما يؤمنون به' من عقيدة .
 ولذلك نجد الرسول
 الصلاة بعد كل وضوءء (0)، والملائيكة المتعاقبون يسألمه الله وهو الغالمالم بكلم شىء ، كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : تر كناهم وهم يصلون ، وأتيناهم وهم

> (1) البارى \& :
. rr99: مسلم ع (Y)
. rat-r90: المسند ( YYO7: مسلم ع (§)
(0) سنز الزرمذى 0 : .

يصلون ، وذلك فن صلاة العصر وصلاة الفجر(1) ، ومثل الصلاة الصدقة بمفهومها العام الذى يشمل الصدلـ








 وهذه قضية تركز عليها قصة ( المتصدق على زانية وغنى وسارق ") حيث

 " فقيل له أما صدقتك فقد تبلت ، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ، ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه الله ، ولعل اللهارق يستعف بها عن مرقته ه( ) ( )

ومن أهم القضايا الدينية التى تعرضت لما القصة النبوية ، تضية الأمر
 الأولى تتحدث عن بنى إسرائيل حين وتعوا فـى المعاصى ، فنهاهم علماؤهم فـ فـ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { - YYAA: مسلم ع (Y) } \\
& \text {. V. } 9 \text { : Y المصلر السانيق (r) }
\end{aligned}
$$

البداية فلم ينتهو ، فنجاللسوهم وواكلوهم وشار بوهم ، وتركوا واج
 لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصرا وكانوا يعتلون(1) ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فی مفهومه الشامل ودلالته العميقة ،" ومغزاه البعيد ، منهج تكافلى رائع يقى الجتمع ويصونه عن الشر والفساد ، فهذا المبدأ يبجعل من كل شُخص حار ساً أميناً على الحياة العامة فى المجتمع حين يكون







 مثلا لما يترتب على إمهال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، حين تنتهك حلـو حلود






[^2]rar

أرادوا هلكوا جيعاً ، وإن يأخذوا على أيدهه نجوا ونجوا :جيعأ \# (1) ، وهى حقأ ه صورة عجيبة تلك التى تتمثل فـ النفس من قراءة هوا هـا هوا الحديث ..

صورة حية شاخصة موحية معبرة .
ها وإن هناك لتوفيقاً عجيباً في هذا التشبيه بالسفينة ، فالحياة كلها هذه
السفينة الماخرة فف العباب ، لا تكاد تسكن لـظة حتى تضطرب من جديلد ولن يكتب لما السلامة والاستواء فوق الموج المضطرب حتى يكون كل شخص فها على حذر مما يفعل ، ويقظة لنا يريد . (ا والبُتمع كله هذه السفينة .. يركب على ظهرها البر والفاجر ؛

 بكل حر كة تقع فيها ، فهتز مرة ذات المين وتهتز مرة ذات الثـمال ، وتد

تستقيم على الأفق أحياناً أو ترسب أحياناً إلى الأعماق .. (ا وإن كثيراً من الناس لينسى - فـ غمرته - هذه الحقيقة ، ينسى سفينة


 وإنما هى رحلة تصيرة على سفينة الحياة .. لو تذكر ذلك ما استكير ولا طغى ، الما ، ولا اغتر بقوته الزائلة عن المقيقة الحالالدة ، ولعاد إلى مصلر القوة الـلـي المقيقية فى هذا اللكون ، يستلهم منه الهدى ويطلب منه الرشاد ، ويسير غلى النهج الذى أمر به وارتضاه الناس ، ولو تذكر من يفجر وينحرف أنه ليس راكزاًا على

. 1 (1)


















 ومن هذا المنطلق تعرض علينا القصة النبوية نموذجين يعالجان موضوع التوبة"،
(1) هذا الحديث ف IV صفشة . (Y)
 حين يتوب من خحلال أحداث فصة حية لرجل نقد راحلثّه وعليها طعامه











 وأدركته لـظة القوة والارتفاع يجد الفرصة عريضة أمامه فـى
 إليه القاتلل يسأله : هل له من توبة هـ


 المسافة بينه و يين القرية الظالمة ، وبينه وبين القرية الصالحة التى يقصدها ،

$$
\begin{aligned}
& \text {. Y1. £: ع مسلم (1) } \\
& \text {. YIIA: : مسلم (r) }
\end{aligned}
$$

فالتى يكون إلهها أقرب يلحقونه با ، فو جلوه أقرب إلى القرية الصالحة فقفيضته ملائكة الرحمة ، وإن ألقصة تقول إن التوبة باب مفتوح لكا لكل طارق مهمها عظم

 ذنب له (1) (1) وسيجد قبولا وحفاوة في رحاب الله الكريع ، ثم إن التوبة علاج
 الحطأ والذنب ، والتائب ينقذ نفسه مما يمكن أن يجده من ضنغط نفسى ربما

 وتنفيساً طبيعيأ وهو يشعر أنه يبدأ حياة جديدة آمنة مطمئنة (٪) . ومن القيم اللينية التى تقررها القصة النبوية تحريم الانتحار ، و وجعله

 اللنى جزع فانتحر فـ صورة صر بكة (r) .

 وعلى المقسم له أن يصدق ويرضى تعظيما للمقسم به وهو المولى عز وجل ؛

- 1819 : Y ( 9 (1)
. I \&r. عن عبد الشّ بن مسعرد رضى الله عنه .


r-A : البخارى ع (r)
(צ) أخرجه ابن ماجة فل كتاب الكفارات 1: TV9 .
 التصوير ، فعيسى عليه السلام يرى رجلا يقدم على السرقة بالفعل ، و حين قال له : أسرتت ؟ تال : لا والله الذى لا إله إلا هو ، فقال عيسى : آمنت بالله

وكذبت بصرى .
وتتضمن القصة النبوية أيضاً قيما ذات طوابع :
( أ ) أخلاقية إيبابية :
1 والتصون عند المرأة، والحرص على العرض ، علا يتجلى ذلك في موقف المرأة المحتاجة حين ظلت تتردد وتتمنع على الذى راودها عن نفسها مقابل المال ،

 ذللك من حركة جسدها المرتعشة ، و جسمها الطاهر اللنى ارتعد فى حر كة لا



- Y أنواءأ من المواقف الأخلاقية فى معارض تحبها إلى النفوس ، وتدعو إلى سلو كها عَ نجد فن موقف الأبن البار من أبيه ، حين ظل ساهرأ واقفأ بإناء اللبن ، لا يسمع لنفسه ولا لأولاده الذي يتضاغون حوله بالشرب من اللبن قبل أن
. Ma - riA : A (1)


$$
.70 \lambda-70 V
$$


(回)

يشرب والداه اللذان لا يريد أن يرتظهما ، وظل كذلك حتى أيقظهـا الصبع(1) .
وك大 نجد فـ موقف الرجل صاحب العمل من أجيره الذى أنى أن يأحذ
 ثروة طائلة ، وحين رجم إليه بعد حين أعطاه ذلك المال كله(ا) . وف التعامل بانحسنى نجد رجال آخر كان يُنظر المعسرين ، ويتنجاوز











$$
\begin{aligned}
& \text {. YYo- YVE: \& (1) ( المصلر الـسابق (Y) } \\
& \text { (Y) المصدر السابق (Y) } \\
& \text {. Y. O : ع البخارى (r) } \\
& \text {. } \mathrm{Y} \text { § : : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 191 \text { : \& } \\
& \text { - 'I7or : مسلم ( } 1 \text { ) }
\end{aligned}
$$

- Y و و

مع البغى للإيقاع بجريج وإغوانه (1)
وإلى جانب تلك القيم الأخلاقية نجد قيما روحية في تصص أخرى ؛ تحاول أن تربطنا بالعالم الغيبى من ناحية ، طى تحاول أن توئق صلتنا بالله تبارك وتعالى من ناحية أخرى ، من خلال بعث الطاقات النفسية والرو حية الفطرية ، بحيث تتطلع إلى الآفاق العليا ، وتسـمو إلى نشدان القربب من الله والتودد إليه ، ونى قصة النى (ا طلب إحراقه |) نجد الموضوع يلور حول خلى خوف الله و خشيته ، وهو خوف تجسد فى إحساس الر جل فى صورة رهيبة جعلته يبحث عن مهرب ، ولقد ظن أنه حين يمرق نفسه وينروها مع الرياح فيصير هباء ، أنه سينتهى إلى العدم ، وعندها لا يقدر عليه الله ، والكن الله القادر يكييه فيسأله وهو العالم بحاله : ما حملك على أن فعلت ما فعلت ؟ قال : مخافتك أو فرق منك ! فما تلافاه الله أن رحمه عندها(r) ، وفى رواية ، قال : ما ما حملك على النار ؟ قال : خحشيتك يارب ؟ فالقصة تنتهى بتقرير أهمية الحنوف والخُشية لله ، لما تدل عليه من يقظة الضمير في العبد وإحساسه بالله ، و تصوره لوجوده ، وقد كان ذلك الإحساس الحى سبباُ في نجاة ذلك الرجل الذى أئقل بالذنوب والخطايا ، فكيف يكون جزاء المخائفين مع التقى والصلاح ؟! لا شلك أن جزاءهم سيكون أوف وأكبر • والاستغفار والذكر وسائر ألوان التحميد ، والتسبيع والتمجيد لله تبارك وتعللى ، رياضات رو حية تسمو بالإنسان ، وتقربه من الله ، وتحط عنه كثيرأ

. Y.9: 10 (1) المسند ( شاكر )

. YYY: سـن اللارمي Y (r)

ويستغفر ه(1) أذنب؟ ، ناستغفر فقال الله : أُعلم عبلى أن له رباً يغفر الذنب ويأخلذ به ، غفرت العبدى ، و هكذا ثلاث مرات ، يذنب ويستغفر ؛ إلى أن قال الله في الثالثة : أُعلم عبدى أن له وبأ يغفر الذنـب ويأخلذ به ، غفرنت لعبدى ثلاثاً فليعمل: ما شاء .

وهنالٌ من التُحميد الصـادر من الإنسان ما يقف أمامه كتبة الأعمال حياريى كيف يكتبونه ، لا يحمله من معان عظيمة ، ودلالات عميقة في
 (الكلمة التى عضلنت بالملكين "(٪) فقد فال عبد من عباد الله : (॥ يارب ! !
 يكتبانها ، فصعدا اللى السماء ، و قالا لله عن قصتهما ، وأنهما آحتارا فی كتأنة تلنك المقالة نقال اللّ: لمما : اكتباها کا قال عبدى ، حتى يلقانى فأجزيه بها ، ونى تصة (1 الملائكة الطوافون ه( (") نجد تصويرأ لفضل الذكر واللذاكرين ، وّما لفم من منزلة عظيمة في ميزان الله ، بل إن الله ليجعل ملائكة يطوفون فى الطرقات يلتمسون أههل الذكر ، فإذا وجلو هم, تنادوا فن فرح أن هلموا إلى حاجتكم 6 فيحفونهم بأَجنحتهم إلى السحماء الدنيا ، وتمضى القصة فى تصوير مقام أولثك الذاكرين المسبعحن من خلالل حوار طويل يين المولى بز وجل وبين ملائكته الكرام ؛ حين يسألمه وهو العالم بهم : ا ما يقول عبادى ع ع قالوا : يقولؤ 6 يسبتحونك 6 ويكبرونك 6 ويَملو نلك ، قال : فيقرل : هل وأولى ؟ فال : فيقولون : لا والهة ما وأوك ، قال : فيقول : وكيف لو رأونى ؟ تال : يقو لون : لو وأوك كانوا أشد لك عبادة ، وأشد للك
. IVA : 9 (1)

. 1•A - 1.Y: : A البخارى (Y)
$\varepsilon \cdot 1$

تمجيداً ، وأكثر للك تسييحاً ، قال : يقول : فما يسألونى ؟ قال : يسألونل الجنة ، قال : يقول : هل رأوها : أوها يا رب ما رأوها ، قال : يقول : فكيف لو أنهم رأوها ؟ قال : يقولون : لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصأ ، وأشد لها طلبأ ، وأعظم فيها رغبة ، قال : فمم يتعوذون ؟ قال : يقولون : من النار ، قال : يقول : وهل


 الملائكة : فيهم فلان ليس منهم ، إنما جاء لـحاجة قال : هم البلساء لا يشقى

بهم جليسهم "(1) (1)

 رفيعة ينال المخطوظون با فضيلة حب الله نفسه عز وجل ،

 فإنى رسول الله إليك ، أن الله عز وجل يحبك بحبك إياه فيه (") (r)
 يموتون ، وتربية للنفوس على تحمل المصاب فن رضى وتسليم ، لأن أولئك
 بفضل رحمته الجنة .
. $1 \cdot \lambda-1 \cdot V: \wedge$ ( 1 (
. O.A: Y ( 0 ) (
(

وتتناول القصة البجاهدين ، وتجعل منهم موضوعأ لقصتين ، تخاول فيهما
أن تهف بأرواح المجاهدين ، وتير فههم أشواقاً بجنحة إلي نيل الشهادة: والفوز











 المقدس ، كا فی تصة " مسائل سليمان ") ، وربط المسلمين روحياً بهاتين البقعتين ، ليظظل الاعتزاز بهما حياً في ضمير المسلم وف إلحساسه ، ينشع على
 متعلقاُ بهما ، وبما يرمزان إليه من قيم دينية مقدسة ..

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 7 \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text {. } 179 \text { : } \\
& \text {. } 1 \text { سن ألى داود }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. YA : (0) }
\end{aligned}
$$

( $\varepsilon$ )

في الإنسان :
تنظر القصة النبوية للإنسان نظرة واقعية ، وتحاول أن تعرضه على على
 عليها بالفعل بما تنطوى عليه تلك الصورة من أصنا

 مستوى نفخة الروح ، وما لديه من استعلاد للهبوط والانششداد إلى أوهاق الأرض وقبضة الطين . ونى قصة آدم(1) وذريته نجد آدم أبا البثر - عليه السلام - يلر كه


 فنسيت ذريته ، وخططى آدم فخطيت ذريته ه ، . ومن مظاهر ضعف الإنسان اغتراره بالمظاهر وانخداعه بريريقها دون أن

 مثله ، مع أنه طاغية جبار كا كشف عن ذلك الصـ الصبى فيما بعد ، و حين أخذت



تدعر لوليدها مرة أخرى بألا يكون مثل تلك الجارية التى تضرب ب، بع أنها
 ومن التصصن التن تصور ما فـ الإنسان من شر ، ، ورغبة فـ إلما إلحاق





 يواجه موقفاً صعباً للغاية ، وحد ثارت عليه ثائرة تومه مكا تصور القصة تفصيل ذلك .

وكا أن فـ الإنسان شرأ ، ففيه أيضاً خير ، وفيه قوة ، ولنيه تَّلَّ





 الري ؟


> . Y. 9 : 10 ( المسند (
> . المصلر المسابق (Y)

هذا المقام فهنا علاقة وثيقة بينهما ، فالملاحظ فى الريُ قوة اجتباحها للأشياء ،





 بطبعه شـديد الحب للمال لا يعدل به إلا روحه ، وربما فضله على روحه ، فهو

 لأنه يخمد فى نفسه شُعور التباهى والغرور ، الذى كا كان سيشا




وقد ذكر فـ المديث (الأرض ، الجبال ، المديد ، النار ، الماء ، الريع ، ع الإنسان ) فى ترتيب تصاعدى ، ونستطيع أن نتيين العلاقة الجدلية




$$
\begin{aligned}
& \text {. A- } 1 \text { : ( } 1 \text { ) } \\
& \text {. A : العادبات (r) }
\end{aligned}
$$





 التى تثبتها وتحفظ توازنها ، ومن هنا تتضح العلاقة المنطقية الرائعة بين هلذه العناصر فن هذه القصة

وفى قصة ("'جرة اللذهب "(Y) صورة مشرقة للإِنسان وهو :يؤثرُ أن يتمسك بمبادىء الخلّق اللكرير من الأمانة والتعفف عن المال المشبوه ، مفضلا
 اللعاب .

وإذا كان فى الإِنسان ضعف وشُر ، وفيه قوة وخير ، فأيهما اللنى يغلب








$$
\begin{aligned}
& \text {. } 97 \text { : الكهف (1) } \\
& \text { YY': : \& (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. Yvo - rve: : ( ) ( ) ( ) }
\end{aligned}
$$

عليها تماماُ ، وهى تد أسلمت نفسها له بعد أن يئست من إقناعه بأن يتقى الله
 عوامل المخشية لله ، و هنا استفاق من ضععفه ليحود إلى أحل الحلير المستقر فيه ، وليترك المرأة دون أن يمسها بسوء ، يتركها بكامل اختياره وإرادته ، وبدافع نابع من نفسه هو ، وهكذا يغلب جانب الخير على جانب الشر فن نفس الإِنسان ، وهذا هو الموقف الذى تتخلذه القصة النبوية من الإنسان فی هذه

القضية الخططيرة
( 0 )

فو الحياة والموت :

يعد الإسلام الحياة اللدنيا مرحلة مؤتتة لابد أن تنتهى يومأ ما ، لتبدأ بعدها مرحلة أخرى بن الحياة ، هى حياة البرزخ ، و بعد ذلك تأتى الحياة الأخروية حين يبعث الله الخلائق في المشر العظيم

والإنسان فى ظل الإِسلام يعتقد أن الحياة الدنيا ليسـت خالدة ولا باقية ، وأنه فرد له أجل محدد لن يستقدم عنه ساعة ولن يستأخر ، و هو بهذه العقيدة
 كا أنه يواجه الموت أيضاً بروح من الرضى وعدم الانزعاج ، لأنه يعرف أنه واقع لا مفر منه في نهاية المطاف ، فهو غاية مك حى مهـ مهما طال به الأمد ، ثم إنه لا يخاف ما بعد الموت ، وهو يعيش الحياة في ظل المنهج الإلهى ، عقيدة فـ فـ فكره ، و سلو كاً فـ واقعه وشئرن حياته ، والقصة النبوية تحاول أن تعمق ذلك الإِحساس فـ شعور الإنسان المُسلم ، وأن تؤكد كد ذلك التصهور فـ فكره ،





 والأحداث التى تصورها القصة النبوية عن الموت ، وما يالابسه مين ظروف ومواقف ، أُخذأث 'غيبية ، لا يستطيع الأحياء اليُيطون بالميت إدر الكها


 ولكن الميت وحده هِد يدرك بعض تلكُ الأمور وهو يكتضر .







وأما الكافر فإنه - كا تصور القصة - إذا دنا أجله ، جاءته (ا ملائكة غاظط شداد فانتزعوا روحه كا ينتزع السفود الكثير الشتعب من الصوف المُبتل
 السماء وتغلق أبواب السماء ، ليس من أهل باب إلا و وهم يدعون الله أللا تعرج

وفى القبر تعاد روح الميت إليه مؤمناً أو كافرأ ، وتلك حياة البرزخ ، وإنه ليسمع قرع نعال مشيعيه إلى قبره ، وقد ولوا عنه راجعين ، ونى هذه اللحياة يبتلى الإنسان بالأأسيلة الثلائة : من ربك ؟ مـ ما دينك ؟ ؟ بن نبيك ؟ فأما المؤمن فيجيب عليها كا كان يقول فـ الدنيا ، فيقول : رنى اللهّ ، ودينى

وأما الكافر فإنه يتلعثم ، ويقول : لا أدرى ، فيقال له : لا دريت . وبعد هنا الابتلاء يأتى إلى المؤمن عمله الصالـ في صورة آت حسن الو جه ، طيب الرائحة ، حسن الثياب ، ويبشره بكرامة الله ، و نعيمه المقم ويخبره بأنه عمله الصالح ، ثم يُفتح له بابب من المجنة ، و بابب إلى النار ، ويقال 6
 الجنة قال : رنى عجل قيام الساعة ، كيما أرجع إلى أهلى ومالى فيقال له

وأما الكافر فيأتيه عمله في صورة آب قبيح الوجه قبيح الثياب نتن الريع ، ويبشره بهوان من الله وعذاب مقيم ، ويخبره أنه عمله المخبيث ، حيث كان بطيئاً عن طاعة الل山 ، سريعاً فى معصيته تبارك وتعالى ، ويدعو عليه عمله ، ثم يقيض الله له من يعذبه ، ويفتح له باب من النار ، وهكذا يكون

(1) الناز ()
(7)

إرهاصات الساعة :
من الموضوغات التى اهتمت القصة النبوية بالحديتث عنها ، وتصويرها


 ذلك ا إذا كان كذلك فإن الساعة كالمامل المتم التى لا يلدى أهملها متّى تفجئهم بولادها ليلا أو نهاراً "(r) إنها إرهأصات البعـث و مقدمأته التى تأتى حافلة بألوان كثيرة من الا بتلاء والامتحان الشديد ، وبخاصة ما يا يصينب النانس من فنتة الدجال ، ثمَ ما يكون من ظهور يأجوج ومأجوج ؛ ودابة الأرض وما إلى ذلك ، وقد مصى الحديث عن هذه الإر هاصات عند الكاملام غن أنوأع و

القصن بشىء من ألْفصيل (T) .

$$
\begin{aligned}
& \text {.19.-1 19: 10: المسند ( (1) }
\end{aligned}
$$

(r) النظر تصص المستقبل ف، الفصل الرابع

تؤكد القصة من خلال نصوص كثيرة ما تقوم عليه العقيلة الإسلامية







 الاختيار ، وغر س فـ وجداند

 وفيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ون ولا
 لعقاب الله ، وما أعده للمسيئين من جهيم وعذاب مهين ، وهكذا يكونا
(1) انظر : تصص البعث والوم الآخر من النصل الرابع
(Y) انظر : اليوم الآخر فـ ظلال القرآن ، همع وإعداد أَمد فايز ، الطبعة الثانة Irar هـ ،

الإيمان بالبعث دافعأ للإنسان ليعمل في هذه الحياة فـ حر كة مستمرة وحيوية متدفقة ، أعمالا خيرّة نافعة ، تعود على الحياة والأحياء بالنفع العميم والعمران المان
 اللىى ينتظم كل عمْل يؤديه الإنسان فـ شتى الجالات الات

وكا أن الإيمإن بالبُعث دافع توى للإنسان نحو العمل والعظاء ، فظإنه



 فى أن يعيش حياة مُستمرة .

وقد كانت فكرة اللبعث وعودة الإنسان إلى الحياة في عالم آخر حية فـ
 في هذا الضمير من الخلال ينابيع ثلاثة ، فههو أولا يشعر بقيمة الحياةٍ ، إذ أنه


 شىء بعدها ، إنه فـ تضوره مصير بائس مهين ، وهو ثالثأ شديد الإلحسـأب بأنه لابد من وجود ألو هية عادلة تنصف الفضيلة من البرذيلة ، والمير مُن السر ، والحق من الباطل ، وأن هذا الإنصاف سيم فن عالم آلخر بعد هذه المينـاة الدنيا() .

$$
\text { (1) أنور الجندي - الإيكان ( سلسلة معلمة الإسلام - r ) ص } 10 \text {. }
$$

(Y)

E1r

وتفيد المعلومات التاريخية المتاحة بأن أول عقيدة بو جود حياة أخرى
 مصر القديمة ، وذلك حوالى سنة ( . . 7 ) قبل الميلاد ، فى فترة الأسرة

الفرعونية الخلامسة ، وربما كانت تمتد جنورها إلى ما قبل هذا التاريغ(1) .
ويقول عبد القادر شمزة فى حديثه عن تلك الفترة :
" على أنه - في هذا الوقت نفسه - كانت عبادة " أوزريس " قد أخخذت تنتشر وتصير عبادة شعبية .. وعبادة أوزريس أساسها الأول أن كل إنسان - ملكأ كان أو فردأ عادياً - مسئول بعد الموت عن أعماله فـ الدنيا

 حكمت المحكمة بأن حسنات الميت ترجح سيئته كوفء بالنعيم الخلالد ، وصار مثل " أوزريس " ، أها إذا حكـمت المككمة بأنه أساء فن حياته فجزاؤه أن يفترسه الو حش ؛ أو أن يلقى فـ النار ، أو أن يضرب عليه نوع آخر من أنواع

العذابب (1)(1) .
وأما القرآن الكريع فقد اهتم كثيرأ باليوم الآخر وعرضه عرضاً مفصلا واضحأ ولا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريع من مشاهد متعلدة ، أو
(1) انظر : المرجع السابق ص 1 (1)
. إله المكمة والعم (r)
(r)

(0) (إلهة المعيفة والعدل .
 الـصرية ، الفامرة . 192 .

صورة ، أو إشارة ، أو تلميح للحياة الآخرة. ، ومأ فيها من جزاء ، و وقد اه عتي


 هذا العالم عيشة كاملة : رأوا مشاهلده ، وتأثروا بها ، و وخمار ،

 يعرفون هذا العالم تمام المعرفة قبل اليوم الموعود (!() .

وجاءت القصة النبوية لتقتفى أثر القرآن الكريع ؛ ولتشارك فـ فـ عرض صورة اليوم الآخر ، تعميقاً له فى إحساس المسلمين ، وتجسيداً المششاهذه؛

 فيه شخخصياتها(1) .

 الأولون منهم والآخرون فن صعيد وإحد ، يسمعهم الداعى ، وينفذهم




$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر : : قصص: النعـث في الفصلز الرابع • }
\end{aligned}
$$

يخلصههم مُا هم فيه من كرب(1) ، فيذهبون إلى آدم ، ولكنه يعتذر ويقول : نفسى ، نفسى ، ويشير عليهم بأن يذهبوا إلى غيره ، وهكذا يرورن على على ألى ألى العزم من الرسل ، والككل يعتنر ويقول : نفسى ، نفسى ، ويدفعهم إلى غيره


العرش ، فيشفعه الله تبارك وتعالى فضلا منه ومنة(Y) .

ومن ثم تبدأ وقائع العرض العظم ، ولينفضَّ الناس بعده إلى مصائرهم ،
 عليهم اللسلام - ليقفون فی انتظار ساعة الفصل ، النبى ومعه الرجل ، و والنبى ومعه الرجلان ، وأكثر من ذلك ، فيدعو الله قوم النبى فيقول فم : هل بلغكم هذا ؟ فيقولون : لا ، فيتجه إلى النبى نفسه بالسؤال : هل بلغ بلغت تومك فيقول : نعم ، وهنا يطللب منه إثبات ذلك بالشهود ، فيقول : يشهد لى محمد范 وكيف عرفتم ذلك ؟ فيقول المسلمون : جاء نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغو|(r) وقد قال اللهُ عن هذا الموتف : ( و كذَلِلكَ جَعَلْاكُمَ أمَّةُ وَسَطلاً

وأول الناس يقضى الله فيه رجل استشهـد ، فيؤتى به ، ويُعرِّف نعم الله عليه ، ويُسأل عما عمل فيها ؟ فيقول : قاتلت فيك حتى استشهـلت ، فيقول الله له : كذبـت ولكنك قاتلت ليقال جرىء ، نقد قيل ، فيسحب على و جههد






ويلقى فی النار ، ورُجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيعرف نعمّ اللّ عليه ويسأله عما عمل فيها ، فيزعم أنه تعلم العلم وعلمه ، وقرأ الما القرآن الله ، 'فيرد


 ذلك ليقال هو ججواده، وقد قيل ، فيفعل به ما فعل بصاحبيه(1) .
وفى ذلك الموقف يسائل الله العباد فرداً فرداً هساءلة عادلة منصنفة حيث
 لك الحنيل والإبل ،، وأذركُ ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى ، فيقول : أفظنِنت أنّك
 مئل ذلك ، ويلقى الثالث ، فيقول : ( يارب آمنت بك وبكتابك وبر سلك ، وصليت وصمت وتصندقت ، ويشى بخير ما استطلع ، فيقول : ههنا إذاً ،


 وذلك الذى يسخطّ الله عليه () (r) .
وف ذلك اليوم تنسر السجلات ، وتحضر الكتب التى دوبنا الملائكة
 والنيئات فن كفة، وذلك ميزان العدل المطلت الذى لا يظلم به أحباً ، ،
 ويسأل : هل تنكر من هذا شيئاً ؟ فيقول : لا ، يارب ! و ويقول الله له :

$$
\begin{aligned}
& \text { ryyq : انظر : تصة , المساءلة ه مسلم }
\end{aligned}
$$

أظلمتك كتبتى المافظون ؟ ألك عن ذلك حسنة ؟ ويتهب الرجل فيقول :

 العظيمة ، ويفوز الرجل (1) . ويختصم الناس أمام اللّه تبارك وتعالى فيلى فيما وتع على بعضهم من بعض ، حتى إنه ليجىء الرجل المقتول آنحذأ يدل قاتله ؟


 وتعرض القصة لصورة من العذاب تجرى لفئة من الناس أثناء حكم الله





 الفصل إما إلى الجنة وإما إلى النار (8) .



.

( يدعى أجدهم فيعطى كتابه يمينه ، ويمد له فـ جسسمه ستون ذراعاًاً ،













 يُكشف عن ساق ويُدعون إلى السجود فلا يستطيعون ) (8) .

ويقام الصراط ين ظهر إن جهنم ، والأنياء بناحيتيه يرددون : اللهمْم



\author{

- ( ) المصلدر السـابتً
}




الميل والركاب ، فناج مسلم 6 ومخلوش مكلم ؛ و وكلوس فی النار ، فإذا جاوز المؤمنون ، أخحذوا يناشدون الله مناشدة شديلة في إخحوانهم اللذين سقطوا
 جميماُ ، فم بيونا اليوم وولكوا ، قال : فيقول اللهّ عز وجل : انظروا من كان فى قلبه زنة دينار من إيان فأخرجوه قال : فيـخرجون ، قال : ثم يقول : هن كان في تلبه زنة ثيراط من إعان فأنحوجوه ، قال : فيخر جون ، قال : ثم يقول : من كان في تلبه مثقال حبة من خردل من إيان فأخر جوه ،

ويأمر الله الملائكة بأن يخرجوا من النار من كان يعبل الله ، ويعرفونهم بآثار السجود ، فيترجونهم ، و月 يبقى رجل بين الجلة والنار وهو آخر أهل النار دخولا ابلجنة ، مقبل بو جهه تمل الثار ، فيقول : يارب ! اصرو وجهى عن النار قد قشبنى(V) ريُها ، وأحوقنى ذكاؤها 6 فيقول : هل عسيت إن فعل ذللك بلك أن تسأل غير ذللك ، فيقول : لا وعزتك ، فيمطى الله ما يشاء من عهل و ميثاق فيصرف الله و جهه عن النار 6 فإذا أقبل به على الجبنة ,أىى بهبتها سكت ما شاء الله أن يسكت ، ثم قال : يارب قلمعنى عند باب الجنة ، فيقول الله له : أليس قل أعطيت الههود والميثات أن لا تسأل غير اللذى كنت سألت ؟ فيتول : يارب ! لا أكرن أشقى خلقلك ! فيقول : فما عسيت أن أعطيت ذلك أن لا تسأل غير غ فيقول : لا وعزتك ، لا أسأل غير ذللك ، فيعطى ربه ما يثـاء من عهلد وميثات ، فيقدمه إلى باب الجنة ، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيا من النهرة
 . 17. - 10人 : 9 البخارى
.

والسرور ، فيسكت ما شاء اله أن يسكت ، فيقول : يارب ؟ أدخلنى



 وكذا ، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأمالن قال الله تعالى : كلك ذلك

ومثله معه 1) (1) .
ويبقى أهل النكار فيطرح منهم فيها فوج ، فيقال : هل امتلأت ، منتقول :






 من إيان فأخرجوه ، غ ورمتى ، قال : فيخرج أضعاف أضعاف ما أخرجوه وأضعافه ، فيكتب في


وتبل أن يدنحل المؤمنون اللذين خحلصوا من النار الجنة ، يكبسون بقنطرة يين الجلنة والنار ، وف هذه القنطرة يتقاص بعضنهم من بعض فيما كان بينهم من

مظالم فى الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا 6 أذن فمر بدخول الجنة(!) .
وحين لا يبقى فن النار إلا من كتب عليه الحلود فيها ، يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح ؛ فيوقف على سور بين الجنة والنار ، وينادى ف أهل اللِنة فيشرئبون ينظرون ، فيقال همم : أتعرنون هذا ؟ فيقولون : نعم هذا الموت 6 ثم ينادى فی أهل النار فيشرئبون ينظرون ، فيقال هم : أتعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم هذا الموت ، لأن الجمميع تلد رأوه 6 فيؤ خلذ فيذبح ، ثم يقال : يا أهل الجنبة

خلود فلا موت ، ويا أهل النار خحلود فلا موت(') . ثم تعرض القصة صورأ للنعم في اللجنة ، وصوراً للعذابب فى الجحيم ، فأهل الجنة في شغل فاكهون 6 يتقلبون فى ألوان من الملذات والمُتع ، ينعم عليهم المولى بالرضوان ، فلا يسخطل عليهم(") ، ويأمر الله الملائكة بأن يذهوهوا للفقراء والمهاجرين ؛ ليؤدوا لفم التححية ، فيدخحلون عليهم من كل


 إليه ه (才) وإنهم ليزورون ربهم في مقلار يوم الجممعة من أيام الدنيـا ، ويبرز لمم عرشه ، ويتبلى لمم فى روضة من رياض الجنة ، وسط مظاهر حافلة من

. IIA - IIV : 7 انظر : تصة الموت يوم القيامة ه المصدر السابق (Y)


.


## Err






 مثله ، ولم تسمع الآذان ، ولم يخطر على القلوب ، فيحمل لنا ما اشاشتهينا ،







أن نتقلب بثثل ما انقلبنا ") (1) ،





 ادعرا خزنة جهنم، فيقولون : ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ، قالوا :



## Err

بلى ، فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ، قال : فيقولون : ادعرا مالكاіً ، فيقولون : يا مالك ليقض علينا ربك ، قال : فيجيهم : إنكم


 وأكثرهم تقلباً فى أعطاف الترف والنعيم 11

وإن أحد أهل النار ليدور فيها ، وتد اندلقت أمعاؤه من بطنه في مشهد


## الفصـلـلالسادس 

 " "الثّبـتّروسألها


## أغراض القصة

التزام القصهة بالغرض الدينى :
 يسرد تللك القصص سواء منها ما تلقى مادته من الوحى فى تصص الماضى


 الأساليب الكثيرة فى الدعوة والتبليغ اللا
 وملتزمة به ، شأنها فى ذلك شأن القصة في القرآن الكرير تماماً(1) .
 كأنماط تصصية ذات طريقة فنية جميلة ، أى أنه ألم الم يعرضهـا القصصى وإن كان هذا يتحقق تبعاً ، وإنما كان يعرضها وهو يستهدف باللر جة

 في نصل موضوعات القصة ، أنها كانت جميعها موضوعات دينية أساسية ،

 إرهاصات البعث ، ومبدأ البعث والمزاء ، وهكذا نلاحط أنها كلها مضامين المان

## をヶ人

دينية ، تصور نظرة الإسلام وتصوره عن الإنسان والكون والحياة ، فالرسول
 القصة ، ويستغل إمكانانها فـ التأثير والتوير ．
والنيء الملاحظ من خلال النظر فـ نصوص القصص النبوى ، أن ذلبك
 ونق الطريقة الفنية ، ورونق النسق الفنى القصصى فـ العرض والبناء وناء ، وهو



 تمثل صورة رائعة لفن＇القصص فـ الأدب العرىن القديم ، ودليلا حيأ علين أُحالته


 وهكنا نجد أننا أمام تصص فنية بالمفهوم العام اللعمل القضصى＇،
 وفق خصائص القصة العامة ، ولكن اللىى ينبغى الإشارة إليه هنا ، ها هو أن
 من التزامها بالغرض الدينى ، و بسببه（T）، وهذه الآثار التعليمية يككن ألن نتينها ف الأشياء الآتية ：




1

 ذلك من قبيل الروايات المتعلدة للقصة الواحدة ، وهو كثير جداء ألما في الحديث ،


 تعطى تأثيراً متفاوتاً فى السامعين والقراء ، وتحقق أثرأ إيجابياً فن تعميق
 وهو وظيفتها الأساسية ، إلى إثراء طريقة العرض و وتنويع السياقات للمادة اللماء الواحدة ، وللموقف الواحد ، ويكّن أن نجد أمثلة لهذه الناحية فـ أككير من
( أ ) أحداث تصة الذى ينشر بالمنشار ترد فـ قصة ا أصحاب



 الأخحلود وذلك أن الموتف لا يتطلب ذلك العرض المفصل ، فقد شلم شكا


 لأن ذلك كان كافياً في تحقيق العبرة والتثبيت ، حيث قال : پ كان الرجل

فيمن قبلكم يعفر له فـ الأرض فيجعل فيه ، فيجاء بالمثشار ، فيوضع علي

6: (1) ما دو



 السابقون 6 فيؤدي هأذا إلى تخفيف مـا يعانيه إلمسلمون 6 وويو جل للديهم شـعوزاً
 يعانون ! !
(ب) تصة الندجال ، حيث يتكرر الحديث عن الدجال في أكثر من قصة ، و بالتحديد فى ست تصص ، ولكنتا نجد فى القصة تفصيلا وموإقف غير
 ونى أحداث مختلفة، ،وهو ثكرار يهدف إلى توضيح الصورة عن الدجال لدئى

(ج) ومشل ذلك تصهة القبر ، حيث يتكرر ذلكك فی قصة (ر القبر روخة

. YE : : ع (1)

.
. Y97-Y90: : (气)
$\& T 1$
(د) وكذللك الحلديـ عن موقف الصراط يتكرر فن تصص يختلفة ،


(ه) وثصهة (ا الموت يوم القيامة ه) تذكر فن نص مستقل ، يقتصر فيه
على ذكر مشُهد الموت 6 حين يؤتى به بين الجلنة والنار ، وينادى على أهل النار وأهل الجنة ، فيعرْون على الموت ، ثم يذبح بمرأى من الجمميع ، وينتهى
 كهتام للقصة ، وهى تصة (ا هل من مزيد ) ويأتى فيها كحلقة أخيرة بعد عرض مشاهد ومواقف ، ولكنه يأتى فى موضـع مناسب جلأً فـ العرض ؛ مؤديأ غرضأ حيويأ فـ إكال الصورة لمشاهد متسلسلة عن أحداث اليوم
الآخر (0) .

الشفاعن (1) .

- Y الاكتفاء في غرض القصة بما يحقق الغرض الدينى المراد ، بحيث

يقتصر العرض لأحداث القصة ومواقفها على ما يؤدى إلى الأثر المنشّود ؛
. Y. $0-Y_{-} \varepsilon:$ : ( 1 )
. 79Y-791: : ع (Y)
. 17. - 10A : البخارى

. 79r - 791 : ) (0)





فتختار المواقف الكفيلة بإيجاد التأثير المعين ؛ وعند ذللك يتوقف العرض القصصصى ، فقد تحقت الراد 6 ولا داعى بعد ذللك للمضى فـ سرد أحدِأث ووقائع من شأنها أنٍ تطيل العرض ؛ ومن هنا نجد أحياناً أن العرض يبدأ فى
 (أصسحاب الأخحلود (1) (إذ يبدأ عرض الأححدات منذ إحساس مساحر الملك
 السشر ، إن هذه هى الحلقة الأولى فى و جود الغلام على مسرح الأحداث ، وهى النقطة التى تطوررت منها أحداث القصة التالية ، التتى أسلم بعضهها الى بعض فی تسلسل منطقى إلى النهاية ، ومثل هذه البداية المبكرة نجدها أيضاًا ف؛
 كانت تنطوى على مواضع للعبرة ، وذات أثر بارز وعلاقة وثيقة بتحقيت المغزى

الأخحر

وأحيانأ يكونن تحقيق الأثر المطلوب محتاجأ اللى نوع من التفصبيل والإطناب فی عرض المصصة عبر موامف متعلدة ، وجزئيات مختلفة ، فنجّد



(0) البشارى T :

$$
\begin{aligned}
& \text {. Tr. } 1 \text { - YY9 : (I) } \\
& \text {. } 115 \text { - } 11 .: \text { : } 1 \text { ( } \mathrm{I} \text { ( } \\
& \text {. } 10 \text { - المسند ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

## Err

 وربما جاءت القصة تصيرة جدأ ، إلى درجة متناهية في القصر ، إلى الم حد

 محقة للغرض الذى سيقت من أجله ！
 للتوجيهات الدينية فى سياق القصة ، و هذه التوجههات تبلو ف العرض الع في أكئر من صورة ：


الاستمرار على ذكر هادم اللذات(م) .

 وما يكدث في ذلك من الفتن والأهوال ، يتضمن السياق توجيها للمسلمين ،

$$
\begin{aligned}
& \text {. r.q-r.A: : البخارى (1) } \\
& \text {. rVo- YYE: ع ( المُ (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. Y. } 0 \text { : \& (0) } \\
& \text {. r.A : المصدر اللسابق ع (7) } \\
& \text {. 7\&. - リケ9 : ₹ (V) }
\end{aligned}
$$

حيث يقول : ه ا يا عباد الله فاثبتوا ه فيأمرهم بالثبات والاستمساك بإيمانهم فى وجه الابتلاء الشديل .
(ج) وأحياناً وهو الكثير فى القصة النبوية يأتى التوجيه فى نهاية






 آمرF بخمس الله أمرنى بهن : السهع والطاعة ، والبهاد ، والمجرة ، والجِماعة ، فإنه من فارت الجِماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ، ومن اذعى دعوى الجاهلية ، فإنه مِن جُثا بههنم(ْ) ، فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام ؟ قال : وإن صلى وصام ، فادعوا . بدعوى الله اللىى نممام المسلمين المؤمنين ، عباد الله .. وهكنا نجد أن الغرض الدينى اللنى خضعت له القصة النبوية ، قذ
 من الناحية الشكلية في بنائها الفنى ، وانسجامأ تامأ بين شكلز القصن ومضـونها
. r79 - rMA : ه (1)
. ror - Yor. : المصلر السابن ه (Y)
. 11 : 1 ( 1 (



أغراض القصة ：
نجحت القصة النبوية فـ تحقيق أغراض دينية ككيرة ، وهى الأغراض

 العامة التى هى بمثابة القاسم المثترك بين جميع القصص النبوية ، ونستطبع أن

نجملها ف：
1 －الغرض الأسمى وهو الدعوة الإسلامية ．
Y－Y أغراض أساسية أخرى لخدمة ذلك الغرض الألمى أيضاً وتبلو
（ أ ）التريية ، ولها عدة وسائل ：

$$
1 \text { - التعليم . }
$$

．الترغيب والترهيب－r
．
ع－ع التوبة
（ب）التسرية عن المسلمين




 إن القصة الواحدة أحياناً عحقق أككر من غرض من الأغراض ، فهى تهي دعوة الناس إلى الإيمان بطريق غير مباشر عكا تحقق تبصير المسلمين وتعليمهم

ببعض طرق اللدعوة وأساليبها ، وفى أنثاء ذلك تشتمل على صورة ما من صبٌر التربية الفكرية أو السلوكية ، كا أنها تحمل فـ تضاء تضاعيفها أيضاً لونأُ من ألوان اللعظة والاعتبار ، وؤوت ذلك تؤدى نوعاً من التخفيف النفسىى مما يعانيه


سبيل المثال .
والآن نتتقل إلى حديث مفصل عن هنه الأغراض فيما بيل :
(1)

كانت الدعوة إلى دين الإسلام ، وإلى الالتزام بمبادئه وتعالمِه الغرض



(r) والوْعِّهِّهِ الحُحَسَةِ
 عند الله الأساليب النانعة ، القادرة على تحقيق هذا الغرض فى صوْرة إيبابية


 المبادىء والقيم وهى نسعى على الأرض ، وتؤثر فـ المياة والأحياء، والداعية

$$
\begin{array}{r}
. \text { YY. } 1 \text {-YY9: }: 1 \text { (1) } \\
\text { : YO : (Y) }
\end{array}
$$

حريص دائمأ على أن يبث المياة فل قلوب الناس ، وأن يوتظ الحركة فـر فـ
 الششخصيات بما تحمله من أحلاق وأنكار واتجاهات نفسية ونارية وغيرها ، وريا وهذا




 للاستيعاب والتقبل الواعى لـا تعالجه القصة من تِي وأنكار وما تدعو إليه من مبادئ) (1) مبا
ولما تمتع به القصة من تلك الميزات الميوية فـ عرض مبادئ الدئ الدعوة
 الإسلام وتوضيحها والدعوة إلميا(r) .
والدعرة بالقصة تبلو ف النصوص التى ين ألين أيدينا فـ أكثر من من مظهر



 تنقل صورة دقيقة ومؤثرة عن أهمية الشهادتين ، وثقلهما فـ ميزان الإنسان

حين يعرض على اللهُ في يوم الحماب الأكبر ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا بن أنى الله بقلب سلم

والإنسان في قبره لا ينجو من قبره إلا حين يستطيع أن شيكيب غعلى
 والجِواب الصحيح هو ألن يقول : رلـ الله ، ودينى الإسلام ، و'نبيى مخمّد




الإسلام ؛ ويعيشّ فذ ظله ، ليفلح ويفوز .
 وأنه مرسل من عند الله ، هrا فـ حوار الملائكة مع جبريل عند كل سماء فـ قصمة
 عند ربه ، وما يكظى به من خصيصة الشفاعة الكبرى للناس عامة يوم الحمشر العظم سوى ما له من حق الشُفاعة لأمته نحاصة ، وركل تلك الأشياء أتحمل فـ

 واخصحة بينة ، كأن أتصور القصة الإسلام بأنه اللدين الصحيح ، وألمقبول عند الله تبارك وتعلى ، وبأن المسلمين هم الذين يأخخذون الأجر وافياً بقبوفم نور

. $79-77: 0$ (Y)
انظر تصة (r) ( حادر ) (


## \&rq




㞔
 فيأحذهم من تلك المفازة إلى رياض معشُبة و حياض رواء .

وأححيانأ تكون الدعوة إلى الإسلام عن طريق بيان فضل أمة الإسلام التى


 العطاء الكثير النىى يكصل عليه المسلمون مقابل العطاء الأقل النى الئى كان من المن

 ظلمتكم من حقكم شيئاً ؟ قالوا : لا ! قال : فإنما هو فضلى أُوتيه من ألم أشاء ه (0) ومثل ذلك الفضل الذى يكظى به المسلمون ما يكصل فم هم يوم



$$
\begin{aligned}
& \text { 119-11A: البخارى (1) } \\
& \text {. Y Y 7 ، A (Y) }
\end{aligned}
$$

بأمههم، حيث ير ألنبى ومعه الثلالثة ، والنبى ومعه العصابة ، والببى ومئه




 فقيل لى : أرضيت هؤلاء سبعين ألفاً يدجلون الجنة بغير حساب "، (1) .





 إليا، ، وبصورة تخاطب عاطفة الإنسان ورججدانه .

 بالمروف والنى عن المنكر ، كواجب اجتاعى ، تفرضه مصلحة ملمشتركة

## (1) الظظراب بكسر الظاء المعجحة وتُنفيف الراء المفتو حة : الجبال الصغيرة واسدها ظرب بفتح

 الظاء .$$
\begin{aligned}
& \text {. } r \cdot \lambda-r \cdot Y: 0:(Y) \\
& \text {. YliA: ع ( }
\end{aligned}
$$

للفرد والجماعة ، لا لذلك الواجب من آثار كبيرة ف صلاح الجتمع كله ، واستقامة أمره .

ونجد دعوة اللى دفع الزكاة ، وتأكيدأ على أمية ذلك ، مع يـان ويان وجوب


 . (「) وخير


 الصال وثُرته بطريقة ترغب فيه وتحث على نعله ، وتَفز الإنسان بحق على التزامه(2) .

وهناك تصص تدغو إلى الأمانة والنزاهة(0)، و وتصص تدعو إلى خشئية اللّ وخوفه (")، وتصص تدعو إلى الحب فـ اللّ(V)، والِل شمده وتمجيده

. YVo - Yy\& : \& المسند ( صادر ) (r)


ومداومة ذكره مبينة ما فى ذلك من فضل عظيم ، وما له من تقدير كبير عند
اللة تبارك وتعالى(1) !.
والثىء الجدير بالملاحظة هنا أن الدعوة إلى تلك الأشياء ، تأتى في


 العرض من تصوير للآحدث وإبرازه في هيئة مشوقة من ناحية ، لإثارة الانتباه ، ، ومؤثرة في الوجدان من ناحية أخرى ، بحيث تؤدى القصة فى النهاية ، ومن
 سلف ذكرها .

واللى جانب غرض الدعوة الأسمى ، هناك أغراض أساسية تخدم غرض ألدعوة ، وتبدو فى غرضين :
(i)

والغرض الأول وهو التربية وتد كانت التربية جانباً بارزأ فن القصنة
 الرعيل الأول من الصحابة ، وتكوينهم تكويناً إسلامياً مكيناً ، يؤهلهم لـمل المل
(1) انظر : تصـة : الكلمة العظيمة

$$
\cdot 1 \cdot \lambda-1 \cdot \gamma: \wedge
$$

رسالة الإسلام ، والسير على منهجها القويع في طريق لاحب ، كان لا بد للسير فيه بثبات واستقامة من ذلك الإعداد وتلك التربية ، والملاحظ أن التربية بالقصة لم تكن هى كل البرناج التربوى الذى أعد الرسول عِّإِّئِ على منهاجه صسابته الكرام ، ولكن القصة كانت حلقة واحدة ، و وو سيلة من وسائل ذلك الك البرناج النبوى ؛ ساهمت بلور كبير فى نجأح العملية التربوية التى تلقاها

المسلمون الأوائل .
 ذلك بمنهج القرآن الكريع التربوى الذى استخخدم القصة لجميع أنواع التربية التى احتواها (ا منهجه التربوى : تربية الروح ، وتربية العقل ، وتريية المجسم ، والتوقيع على المُطوط المتقابلة فى النفس ، والتربية بالقلدوة والتربية بالموعظة ، فهى سجل حافل لجميع التو جيهات .. |(1) و هذا دليل على إدرالك الإسلام للميل الفطرى لدى الإنسان نحو القصة ، واعتباره هذا الميل ، وتقديره له ، حيث يحسب حساب هذا الميل وهو يضع منهجه التربوى ، ذلل أن في القصة سحرأ عجيبأ للنفس و تأثيرأ شديداً علهها ، قد يكون ناشئأ منا يكصل لمن يتابع
 والمشاهل ، ويجرى وراءها متنقالا معها من موتف إلى آخخر ومن حر كة إلى شعور ، أو مما يحس به من مشار كة و جدانية لشخخصيات القصة أو بعضها ، بما تثيره تلك المنشاركة من مشاعر وعواطف ، أو من انفعال المتابع بالموقف وهو
 تلك الأشياء جعلت للقصة ذلك الأثر القوى فـ النفس الإنسانية ، وتلك الماذبية الساحرة ، التى ظلت تلازم الإنسان منذ فجره القديم إلى يومه
. بrq (1)

الحاضر 6 ولا شلك أنها ستسير معه عبر رحلته الطويلة في هذه الحياة(1) .
 يوظفها توظيفاً جيداً فـ سبيل تعقيق غرضه التربوى ، وحين نتجه إلى القصبة النبوية ، لنرى كيف كانت تعقق المطلب التربوى ، نجد أنها كانت 'تستعى إلى
 والأخلذ بيلده نو الأْضخل ، وهو ألثر نابع من الانستجابة الطبيعية التى بكس :با الأنسان وهو يتعامل: مع تلك الوسائل 6 لأنها وسائل تتجاوب مع إلـكاناته النفسية ، وما جبل عليه من طبائع واستعدادات وقوى 6 و توقع على :أوتار هاْ ما تنشلده من غايات تربوية ، ويمكن أن نجمل طرق أقصصة التربوية وْو سائلها فـ أربعة أشِياء :

1 خلال القصة ، وتد بندا التُعلم بالقصة ظاهرة بارزة في نصوص القصة النبوية؛ ؛ و تلك ناحية كان لابذ أن تبرز وأن تتضـع ، ذلك أن القصة النبوية في الواقع ليسـت إلا و سيلة ضـمن و سائل كثيرة ، وليست إلا سبيلا من سبل أخخرى كان
 بسط تعالم الالمالم وشرح مبادئه ، وتوضيتحها فی عقول المبسلمين ، وتزويدهم بكثير من اتضايا هذا اللدين الجلديد وأحكامه 6 من أجل بناء الجيل الإسلامى الجلديد علن أُسس قوية من العلم الصححيح بمفاهم اللدين الملديد: ؛

ومعرفة جلية بقيمه المختلفة عن الحياة والأحياء فـ الفككر والسلوك ؛ ومما يجبب أن يكون فـ الاعتبار هنا عند الملديث عن الغرض التعليمى في


ليست إلا حلقات من دروس النبوة التعليمية ، التى كان يتعهد بجا الرسول屏

 كان أيضاً يعلم بأفعاله وتقريراته .

ولا شك أنه من الأسباب التى جعلت الرسول


 يطرحها على سامعيه فن صورة حسية من خلال التصوير القصصى للحدث ،


 يكنهم أيضأ من الاستيعاب الجيد ، والفهم المركز .

وقد نهخت القصة النبوية لأداء تلك المهمة ، واستطاعت أن تحقق

 الإسلامية ، وقد مضى بسط المديث عن هذا مع ذلا الموضوعات(Y) بما يعطى صورة واضحة كاشفة ، ولا داعى لإعادة ما فصل هنالك مرة أخرى فى هذا المقام .

وتنبغى الإشارة إلى أن العملية التى نعتبر ها غرضاً من أغراض القصة


 فيها المعارف الغتلفة فـ نظام رتيب .


 تؤدى هذه العناصر دوراً مزدوجأ ، فتقوم بوظيفتها البنائية ، أى تكوين البناءٔ



 نلمسها فـ الأشياء الآتية :
(أ ) أن يكون التعلم من خلال المقدمات التهيدية(1) التى تسبق



(1) انظر : المقدمات التّهيدية ذ الفصل الأول .



(0) انظر : التهيد بتوجيه و وثغرير فـ الفصل الأول .
(ب) أن يكون التعليم عن طريق النوذج والقلوة اللنى تعرضه









 ترسمه القصة للقلوة والاحتذاء .
(ج) أو يكون التعليم بالتوجيه التقريرى على لسان شخصية من

 الله أمرنى بخمس كلمات ، أن أعمل بهن وآمركُ أن تعملوا بهن ، ئ أخذل يعلد تلك الخمس ويوضحها لمم بالأمثلة الدالة() () .
(د) وأحياناً كيرة يكرن التعليم من خلال الحوار الدائر فى القصة مكا


$$
\begin{aligned}
& \text { YIT: : ع البخأرى (Y) }
\end{aligned}
$$

الطوانون (1) الذي يعلم المسلمين فضل الذاكرين ، وكيف كانوا يذكرون


 أحرق نفسه(T) ، فهو حوالر يحمل تعريفاً حياً للمسلمين على أهمية خـوف ألنّ
وخشيته تبارك وتعالى(!) :.
(ه) وقد يكون التعليم بالتو جيه التقريرى الصريم أثناء القصة على لسبأن
 النبوية بالغرض الدينى (0) :
(و) ما تزوذنا به القصة كلها من معارف تاريخية كا فـ قصص الماضنين من أنبياء ورسل ووغيرهم من الأم والأفراد السالفين(1) ، أو معارف غ عن

من تفاصيل و جزئيأت(A) .

وهكذا يتبين لنا أن الغرض التعليمى إنا يتم فـ صورة لا تأتو
 انسجام طبيعى رائغ بين القصة فى بنائها ، والقصة في رئ وظيتها ومعطياتها .

$$
\begin{aligned}
& \text {. 1. } 1 \text { - } 1 \cdot v: 1 \text { : البخارى (1) } \\
& \text {. انظر : تصة: } \text { : صوبث ف سحابة (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. انظر : تصص الممتتبل (V) } \\
& \text { ( ( ) انظر : تصص النغر واليوم الآخر }
\end{aligned}
$$

## \& \&

Y



 منطلقاً فى ذلك من خوفه ورجائه(1) .

وتد حرص الإسلام من خلال نصوص القرآن الكريع(r) ، والحديث السريف على أن يوجه هاتِن القوتين الوجهة الإيجابية البناءة فل حياة الإنسان المان ،
 وعمل على أن ينقهيا من الخخاوف السلبية ، التى لا تملك أن تغير المير من واق المع






 وانظر أبضأ التهالمى نقرة : سبكلو جبة الفصة فـ القرآن ص ع ؟ £ .
 . 11 : الثانتقرن ( 1 ( 1 ( 1 (

، ry :
العنكبوت : IV و . .

ذلك اللوف من قوى الأرض كلها نهى لا تملك نمعأ ولا ضرأ قال تعالى" :







 - (良)

وفى القصة النبوية كانت الترية بالترهيب قائمة على أساس التخبريف مٌ ون
 كثرت النصوص القصصية التى تعرض صورأ متعددة لألوان العذاب الختلفة ، الونة ،
 المؤمن اللىى يدرك أكثر من غيره معنى ما يخوف به .
لقـان : \& . .

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر میمد تطب : منهج التربية .. ص } 171 \text { (Y) } \\
& \text { ivo: : ال عهران (r) } \\
& \text { ( (\%) الأنعام : } 10 \text { ) }
\end{aligned}
$$

## \{0)

وحد عرضت القصة صورأ رهيبة لعذاب القبر ، كَا نجد طرناً من ذلك
 والمزاء (r)
F كا كان اليوم الآخر بجالا واسعأ وفرصة كبيرة ، جعلت منه القصة
منطلقاً للترهيب والتخويف ، بما ينطوى عليه ذلك اليوم العظيم من مشاهر الماهد
 على جهنم(1)، حيث يسقط فـ جهنم من يسقط وينجو من ينجو ، فـ لـظات عصيبة لا يمكن أن توصف بحق .
كا تنقل القصة صورأ من العذاب الدائر فى الجحيم ، وما يلقاه أهل النار في ذلك من صنوف المهانة والثدة والألم ، وهم يصلون سعير جهنم التى تكاد




$$
\begin{aligned}
& \text {. r97-r90: : ع المسند ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. 10-1 - المسند ( } 1 \text { ( } 1 \text { ) } \\
& \text { (£) انظر : تصـص الثمفاعة في دليل التصة . }
\end{aligned}
$$


 . Y. O-Y. E : انظر : تصة ه الصراط \& البشارى (Y) . 79Y-791: : ع (V)

$$
\begin{aligned}
& \text {. v.V : ع (9) } \\
& \text {. } 1 \varepsilon y \text { : البخارى (1.) }
\end{aligned}
$$

( ( 1 ) انظر : تصص البعث واليوم الآخر في دليل القصة .

وأما التربية بألترغيب فى القصة النبوية ، فكانت قائمة أيضاً على أسانـ





 النعيم المالد الذى تظل مظاهره وأصنافه لا مقطوعة ولا ممنوعة .






 اللظر اللى الله تباركُ وتعالى والتّع برؤية وجهه الكريم وركا تنقل القصة النبوية صورأ حسبة كثيرة لألوان النعيم فن اليوم الآخر


$$
\begin{aligned}
& \text {. VV - V7: 1. ( } \\
& \text {. YIV : مسلم ع (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. IVq-IVA : 9 البشارى (0) }
\end{aligned}
$$

gor

 غير ذلك من القصص(!) .

وهكذا تنجح القصة النبوية ف استثار غريزلى المُوف والرجاء عند الإنسان ، حين استطاعت أن تستعمل الترغيب والترهيب بطريقة تأحذذ بيد الإنسان ف الطريق الصحيح ، فتخوفه ، وتعده ، وتتوعده وتمنّيه ، وفى أثنثاء ذلك تتوجه به نخو قيم الحق والحير ، وترفعه من الوتوع فـل طريق اللئر والضهلال
r
 تفيض بالعظة المؤثرة ، ولا شك أن تأثير الموعظة يكون أشد أشد ، وأنفذ إلى
 بأحداث القصة وشخصياتها ، من خلال مشار كته الوجدانية فم ، وانفعاله بواتفهم تعاطفأ معهم أو ضدهم
والقرآن الكريع في حديثه عن الماضين من أهل الكتاب ونم وغيرهم طريق القصة ، لأنها أكثر قلرة على حمل العبرة ونقلها إلى اللسامعين والقراء ؛ وقد كانت العبرة والعظة في تلك القصص الماضية فى القرآن الكريم غرضا رئيسأ نص عليه القرآن صراحة في محكم تنزيله ، تال تعالى : ( لقد كانَ فـ فـ
(o) انظر : التهامى نقرة : سكلوجية القصة ف القرآن ص ع عه .

$$
\begin{aligned}
& \text {. 1Yo - IVE : مسلم (1) } \\
& \text {. } 1 \text { §7: A (Y) } \\
& \text {. MY६: : سنز الدارمى (r) }
\end{aligned}
$$





 إن الموعظة من ناحية أخرى تلبى حاجة النفس الفطرية الدائمة إلى التوجيه
 بالثربية عن طريق الموعظة الحسنة ، والعبرة البالغة .
وتد وجدت القصة النبوية فـ أنخار بنى إسرائيل وغيرمم من الألم السابقة أحلائأ وتجارب ذات دلالات مؤثرة ، وذات مات مقاصد تربوية ها هادفة ، فجعلت من ذلك كله مادة طيبة صاغت على أساسها فصصصها ذات الما ولمزي

 يواجهون به ما يصادنهم من مشككلات أو مواتف مالثلة .







$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر محمد تطب : منهج التربية ... ص • • } \\
& \text {. } 19 \text { : : }
\end{aligned}
$$

## \&00

القصة تذكر بأن هذا هو المصير المتوم للجمميع لا يستني من ذلك أنبياء ولا
 واستس/امه لملك الموت استلاهاً تاماً .

وهناك قصة الذى (\# جزع فانتحر ه(1) التى تختم بتحذير مبانٌ من الانتحار : \# بادرنى عبلى بنفسه ، حرمت عليه الجنة ه وهو صوت يظل
 رهيباً تفرضه هذه النهاية التعيسة للمنتحر .

 وخسران ، وما كان للثالك الشاكر من خير ونعمة دائمة ، والثناذج فى هذا كيثرة جدأ ، ويكفى للدلالة على ذلك أن تصص المّ الماضين من من غير الأنبياء تد
 البحث المتعددة في سائر الفصول(£) .

ع - ومن طرق التربية فى القصة ، التربية بالتوبة ، والتوبة وسيلة


 في حياته ولذلك فالقصة النبوية تعالجمه فن برنابجها التربوى بالتوبة التى تحقق
(£) انظر : تصص الماضين فل دليل القصة فل نباية البحث .

$$
\begin{aligned}
& \text {. Y. A : ع البخارى (1) } \\
& \text {. 17or: }{ }^{\text {r (r) }} \\
& \text {.r.q-r.A: : البخارى (r) }
\end{aligned}
$$

وظيفتين أساسيتين فـ تربية المذنب :
الأولى : أنها تفتح الطريق أمام المذنب ليتطهر ويستيمي ويستأنف المنسير





 كان وراءه موتف أخحلاق ينطلق من مبدأ الرنض للفاحشئة ، وم تزلز تر ترنض



 القصة الأخيرة .




 ومنهم من يكاول أن يطرد تلك الآلام بالانهماك في الملذات الجنسية وغيرهيا ، الما ، ولكنهم في النهاية يفشلون ، لأنه يعالجون اللداء باللاء، ، فتزداد مششكتهم

$$
\begin{aligned}
& \text {. TON - Yov : ع (1) } \\
& \text {. YVO-.YV\&: : \& ( }
\end{aligned}
$$







 بذللف ما تقدمه التوبة لصاحبها من أُمن ونجاة ، بل إن القصة النبوية تذهب في الاحتفال بالتائب والاحتفاء به إلى أبعد من ذلك حين تصور له إحدى نصوصها أن اللّ تبارك وتعالى يفرح به حين يتوب إليه فرحأ شديداً جداً ،

 في ظل شجرة قد أيس من راحلته وبينا هو كذللك إذا هو بها قائمة عنده فأمسك بخطامها عُ قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى وأنـا ربك ، أخطأ من شدة الفرح ، مبينة أن الله أشد فرحأ بتوبة التائب من فرح هنا الرج الرجل بناقته( ${ }^{(r)}$

وهكذا يجد الإنسان المسلم وسيلة النجاة من ذنوبه وآلامه في باب التوبة المفتوح على مصراعيه ، هذا الباب الذى لا تلفته القصة النبوية إليه نحسب ؛
(1) انظر : أبو مدين الشانمى : الاطمبيان النفسى ص 7 ، ، القامرة ، دار النترح للطباعة. . YIIA: :

ولكنها تناديه وتغريه بأن يدخل فيه من خلال صور تصصية لا أنفع ولا
-أروع
(ب) ومن الأغراض التى تصدت إليها القصة النبوية أيضنا غرض
التسرية عن المؤمنين وتخفيف ما يعأنونه من ضبغط عاطفى ، ينشأ من موا اجهتهُم للمعجتمع الملاهلى المتسلطط فق بداية الدعوة الإسلامية ، قبل أن ينتشر الإلاسلام ويقوى جانـب المسلمين ؛ وتذ كان المسلمون في بداية الإسلام يلاتون من قريش أشد أنواع التعذيب والتتكيل ، فوق ما يرمون به بن التسفيه وألسخرية والاز
 ما يلقون من أذذى قريِشت ، يقول الصححانى خبابب بن الأرت - رضى الله! عنه -:


 وقت القتال والمصادمة ، رأى أن يثبت أصشحابه ، وأن يقوى عزائمهم ، و'فى سبيل ذلك اتخذ من القصة وسيلة يسرى عن طريقها عن تلوب! أتباعه، ، و يخفف عنهم ما يلقونه من عنتت وأذى ؛ ولذللك جاء رده على الذين شبّكوا إليه
 المؤمنين ، وتعرض بعض ما كانوا يلقونه من أبشع ألوان التعذيـب ، حتى لقِّ كان الرجل منهم يحفر له في الأرض ، فيجعل فيها ، طُ يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشت به نصفين́ ، ويمشط بأمسشاط الحديل ، ولكنه مع ذلك ثاببت صابز لا يكيد ولا يلين ولا يصبده ولا يصد أمثاله عن دينهم 6 و وفى نهاية القصصة يبسّر
. Y \& : : البخارى (1)
 الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يالم يخاف إلا الله أو
 مواقف المسلمين ، وتصور ظروفاً وملابسات تعكس ما يعيشونه من ظروف




 أصحاب العقيدة والمبدأ من عسف وطلان ولانيان القوى المضادة ، و كلتاهما تصور الثبات والتضحية النادرة فن سبيل الدين والمبدأ .






وذِكْرَى للهؤمِنين ) (م)
. المصلر السابت ( 1 (
. Yr.1- YY99: : مسـم (Y)
(r)

Y.A - Y.Y Y انظر (I)
. 1Y.: : هو (0)
\& 7 .

وهكذا تكشفف نلا هذه الأغراض فى القصة النبوية ، عن ناجية مهمبة جذأ فيها ، وهى أنها تصة ملتزمة وهادفة ، والالتزام مسمة أساسية في المنهج الإسلامى ، الذى يربى أن الفن يجب أن يكون نشاطلاً نافعاً في الحياة ؛ يخدمها ويطور ها ، ويكعلها ترتقي في سبيل الأفضل والأجمل .

$$
\begin{aligned}
& \text { الفصتــلألنَّابع } \\
& \text { (20) } \\
& \text { • }
\end{aligned}
$$

## المنهج الإِسلامى في فن القصة

إن من المناسب جدأ ، بل من الواجب جدأ ، بعد هذه المراسة لقصص


 النصوص فوق أنها تصص ، هى نصوص دينية تحمل وجهة نظر الإسلام
 منهج هذا الفن ، والتصور الذى يجب أن ينطلق منه ، وأنها تأتى تطبيقأ أميناً لـا يريده التصور الإسلامى للفن المسلم ، وللفنان المسلم فى بكال القصة . وإنها فرصة كبيرة مشجعة على أن نحاول - فـ هذا الفصل - أن نعرض " للإِسلامية ") كمنهج خاص خضعت له القصة النبوية ، وانطلقت منه فـ التعبير عن الشخصصية الإنسانية - خاصة - وتصوير هذه الشـخصية من خلال

 وتد رأيت أن أعرض لهذه الإسلامية في حلود ثلاث




(1) انظر : نصل ( الوانعبة فن التصور الإسلامى ) ف كتاب منج الفن الإسلاهى فهد تطب

معقدة ، ولكن لكل منها - بالرغم من هذا التشابك - كيانه العدد الذّى يمكن أن يتناول باللراسة منفصصلا عن الآخخر ، مع ملاحظة أن صورة كل هِّية من


الالبزام بالهدف :
لقد رأينا في فهل " أغزاض القصة ه كيف كانت القصة خحاضعة للغرض الدينى ، مسنخزة من أُجل خدمته ، وتوضيع قيمه ومبادئه ، و وتعميقها
 أيضأ صورة أخخري للالتزام فـ الطريقة الفنية ، أو طريقة المعانلجة للقيم
 تلك الططريقة مع وفائها بالغرض الفنى جاءت وفية أيضاً للتصور ٌإلإسلامى ونابعة من رؤيته للكمياة والإنسان ، محققة لفدفه فن رفع الحِياة الإنسانيةّ، ، والنسمو بها ودنعها بُحو الكممال في الطريق الأنضل اللائق بالإنسان المُكرم الذنى

سخر الله له ما فن السموات وما فـ الأرض(1) .
ونستطيع هنا: أن نستخلص من هذا كيف أن النشاط الفنى القصصصي منطق الإنسلام له وظيفة. وله رسالة وله هذف ، بيكم أن هذا النيشاط الفنى هـو



وبلا أدنى ضغط خار جى - وفق قيم الإسلام ورؤاه شكالِ و مضموناً . والقصة النبوية تعطينا في هذا المجال مثالا ححيأ على أن الأدب الأسبلامكى أدب موجه ، وهى 'قيمة (ا نقدية ه يجب أن تأحذ مكانها اللائق في بُال النقِد


الأدلى إإسلامى فن جال القصة بخاصة(1) . ـكا يجب أن ينظر إليها تصاصونا المسلمون بعين الاعتبار والأمية .


 وبعبارة أخرى ليس معناه أن نهلر الجانب الفنى فـي سيل ونيل وفائنا بغاياتنا الأخلاتية ، أو أهدافنا الرفيعة ، ليس ذلك هو المراد 1 إن الجانب الفيا الفنى فـ


 نبيلة ، تسهم بشكل ما ما فـ تطور المياة الإنسانية ودنعها خططوة أو خطورات إلى الأنمام فـ سبيل واقع أفضل .

والأديب المسلم يكتب فف كل الموضوعات ، دينية وغير دينية ، مهما
كانت طبيعتا ، حتى لو كانت موضوعات ولكنه يعرضها حين يعرضها من خلال وجهة نظر الإسلام ، التى هى وجهة







 والمذاهب الأدية ه .

نظره بحكم أنه مسُلم أصلا ، فيعرضها من زاوية أنها جوانب ضع لا جوانب توة ، وبطريقة لا تثير فى قارئه نزوته وضعفه ، وإنما تثير فى نفسه


 لمسنا ذلك فـ نصرصنه|(1) ، وهى طريقة تسهم أيضاً فى تحديد معنى الالتزام في الأدب في نظر الإبـالام ، و تلقى عليه ضبوءأ كاشفاً ليعطى فلذا الالتزام أبعاداً خاصة فـ النقد الأدلى الإنشلامى أيضاً .

الواقعية الإسلامية :
لقد كان الفن القصصى فن النصوص النبوية تعبيرأ عن إيقاعات خحاصن
 تصلر فى الواقع من تصور الإسلام كلوجود كله وما فيا فيه من حقائق ، ومن بينها حقيقة الواتع الإنسالتي ، والواتع الإنسالنى هو اللذى يهمنا هنا ، ونحن بصند الحديث عن الواقعية الإسالامية فى القصة النبوية .
وإذاً فما التصور الإسلامى لواقع الإنسان ؟ ها ها دام أنه هو التصور الذئي

الإنسان في نظر الإسبالم بخلوق مكون من عنصرين رئيسين لهما أثر كبير :فى سلو كه وواثقه ، نهو مغلوق من قبضة الطين التى تمثل فيه الجانب



روُحى فَقُّورا له ساجلدين ... ) (1) ومكذا نكون المادة والروح عنصران

 ورغبات ونزوات وشر ، وبا فيه من عنا يناصر القورة المرتبطة بنفخة المنا الروح




إن الإنسان فـ نظر الإسلام كائن فيه الخير والقوة ، ولديه الالاستعداد







 البانب الأصل والأتوى ، لأنه هو الذى يمنح الإنسان توة إيجابية ، وإرادة

$$
\text { . } Y Y-V I: ص \text { (I) }
$$

 . 1. - Y : (Y)

(O)

فاعلة في أن يختار ، ،وأى الطريقين يختار ، وهو بجذه الأيجايية الفاعلة إلنابعة من
 الكريع وهو يسجل لحظة الضعف تلك ، يسميها ضعفاً ، و يصفها بأنها لـظظة هبوط نعلا إلى واتع الأزض ، ما كان ينبغى أن تكون ، وأنها لِسبت هى




 فالإنسان يصبح مكلفاً قابلا لأن يضعف ويتعثر ويسفل ، وتابلا لأن يستقيم ويرتفع(「) ولذلك جعله الله صاحب إرادة حرة ، يترتب عليها مسؤوليته عما يمارسه من سلوك؛، ونى هذا منتهى العدل الإلمى ، ومنتهى التّكريع هلذذا الإنسان(£) .
ذللك كان هو التصور الإسلامى ، ومنه نبعت الوامعية الإنسلامية في


 الواقع وجوانبه المختلفة بخيره وشره ، بقوته وضعفه ، بإيمانة و كفره ، ، بما فيه من

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

جوانب روحية وجوانب مادية ، واقع الإنسان ومو يهيط اللى الأرض ولالما
 وهو يصارع جوانب الشر ويدانعها وريا وينتصر عليها فـ النهاية بؤكداً بذلك أصالة الحير فيه ، وتوته فـ كيانه .
وحين نتتقل إلى نصوص القصة نجد أن جانب الضيف الإنسانى واضح



 وإفساده ، وحين تفشل فـ ذلك معد تتعرض للراعى وتُكننه من نفسها ،


 حين اندنعوا فن غير روية أو تثبت يضربونه ويشتمونه ويهلمون صومعينه .






$$
\begin{aligned}
& \text {. Y. } 9 \text { - Y. A: البخارى ع (Y) } \\
& \text {. IV : عبس (r) } \\
& \text {. } v-7 \text { : العلق (£) }
\end{aligned}
$$

والغش والمخداع ضنعف وشر تسجله قصة \# بائع الحمر والقرد "(1) .
والطغيان والُجبروت والكفر بالله ناحية تلح علهيا التصة النبوية فـ أكهئر من قصة ، تعكس: با جانب السنر الذى تنطوى عليه نفوس الملوكُ بشنكل



 لنفسه طغياناً وظلماً ، ولكن الله تباركُ وتعالى يمنعها منه ويحميها . ومن مظاهر ضعف الإنسان التى تسجلها القصة ، خ خضضوعه لضرورات



ولكن القصة لا تقول إن ذلك الضعف هو واقع الإِنسان كله ، إنه جزء من واقع الإنسان - الУ شلك فى ذلك - ولذللك فهى تلم به هنا - بأمانة تامة - على أساس أنْه جانب من الواقع ، والجِانب الأدنى الوضيع فـ الإِنسانٌ ؛
 صفحات أخرى من واتع الإنسان ، تفيض بالإشرأق والحلير والإِيمان والِبَ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. r97-Y90: \& (r) } \\
& \text {. 1.7-1.0 البخارى (£) }
\end{aligned}
$$

والفضيلة ، وعحاولة الارتفاع والسمو ، والمياة على أساس القيم الرفيعة النابعة




 قال : إنّى أعلم ما لا تعلمُونَ ) (1) (م)
ولقد رسمت القصة النبوية كثيراً من النماذج أالانسانية التى حققت فـ الـى

 تصص الماضى ، أن البطل هو ذلك الجلانب الفذ في حياة الإنسان ، البطل هو الموتف الذىى يكقق فيه الإنسان سموه ورفعته ، وانتصار الملير والفضيلة فيه ، بالمعنى الثـامل غير المحدود للخير والفضيلة .

 ونضطلا ، ويعمق هذا الموتف الخير النبيل ، اعتاده الكبير على الله وثقته المطلقة

 فيه حرصه الأكيد على الوفاء وإحساسه الثديد بأهما موعده ، وهو موقف ينبض ॥ بالقيم الحية ه ، و ويضاف عليه أيضاً موقفه الآخر حين ألقى بالألف الدينار ف وسط البحر بعد أن وضعها فـ جوف الحنسبة ،

اعتاذاً على الله وثقة فـ سيطرته على البحر وميمنته عليه ، وقلرته على آن
 أصالة الجانب الروحى فـى كيان الإنسان ، الموحل بالله تبارك وتعالى منذ ألْ

كانت نفخة الروح :




 رفيع يتناسب مع إمكانات هذا الإنسان وعناصر تكوينه ا
 من أجل نصرتها حتى: لو كان ذلك الهول هو الموت فـ أقصى وأبشع صورة غلا غلى







 ألسكك تواجه الحريق ، ولا تستطيع أن تتنازل عن الإيمان بالعقيدة المجديدة ؛

ونوذج لمذه المرأة نجده يتكرر فـ قصة (ا الماثطة ه هين أبت المرأة أن ترجع
 كان ثُنه أن يلقى بكا مع أولادها فى البقرة النحاسية المنصهرة بالنار . وهناك . ناذج أخرى لنشخصيات إنسانية ذات مواقف وصفات خيرة



 في نزاهتهما وأمانتها ، وتحوطهما الشديد من من أن يأكلا مالا فيه أدنى شبهة ،








 اللور هو إضانة جديدة ، تقدمها هذه القصة باللذات لتدل بحق على أن التصة

النبوية فـ طريقتها إلفنية ، فل عرض الأحدات والشخصيات ، كانت تعيريرأ






 واندفع اللى النسطح•
 المرأة ه، المتصونة العفيفة ، الحريصة على التسك بالمئ بالفضيلة والطهارة ، ومثل همذا

 للوتوع فريسنة لتههوة الجسد ونزوة البنس !




 الإنسانى ، والذىى نسجله هنا أن الإنسان لا يستسلم لمبوطه وضعفة كثيراً، ،

 الطين ، وينضض بنفسه إلى مستوى إنسانيته الفاضلة، المستقرة فل نفيخة الروح






مشههد ملائكى حافل !
وتقدم لنا القصة النبوية صورة رائعة أخرى لقدرة الإنسان على الانتصـار
 يفيق الإنسان ، ويستيقظ فيه عنصر المنير لا يلبث ألن يمود الملى حالته اللموية

 فى ذلك حاجتها وظرونها القاسية ، ولكن المرأة في كلا القصتين لا تزال ترال ترفض


 ولكن جسدها الطاهر أفلع حيث أخفقت كلماتها ، فقد ألـا أرعد هذا الجسـد واضطرب في حركة لا إرادية تعر عن رفض هذا الموتف وإلإباته ، ومنا استبقة
 بكل طواعية واختيار \& وجعله صدقة علها وعلى عيالها ، نعم لقد تحرك العنصر الأضيل بدالمار وانحله ، ولم
 على الصفحة ، وينتصر على عوامل الضهعف والفتنة ! وهذا هو الانتصهار في

القصبة النبوية ، وهذا هو البطل اللذى يستحق الإشادة والتنويه !
وتلك هى الوإتعية الإِسلامية التى مثلها القصة النبوية وعبرت علت عنها ،


 تعيشُه أوربا(1) .

ولم تقتصر هذه الواقعية الأوربية على الأدب والفن وحدهما وإغا كانـت

 كانت صدى للاتجاهأت الفكرية والاجتاعية والاقتصادية والعلمية ، التى بدأت تسيطر على الفكر الأورنى مُنذ القرن التاسع عشر ، وما زالت مسيطرة حتى اليوم ( ${ }^{(4)}$
وتد قام التصور الوافقى للحياة الإنسانية ، على أساس من مادية الإنسان وحيوانيته ، إنه مادي فلا روح فيه ، وبالتالى فلا دين ولا قلا قلا ولا فلا فضائل ولا ولا

 الكبير يين تركيب جسم الإنسان وجسم الحيوان ، عَ جاء فرويد من بعلذّ

 ليعبروا عن هذا الإنسان من خلالل هذا التصور ، وليكشفوا عن أسرار واتعه

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 74 \text { - انظر : }
\end{aligned}
$$

EVV

وخبايا نفسه التى يغلفها بحجب من النفاق والرياء والمخادعة ، وأن حقيقة هذا الإنسان ليست سوى بجموعة من الشرور والآثام والدناءات ، ونجد ون الـي (\# الكوميديا البشرية ه لبلزاك تصويرأ لشتى الطبائع الإنسانية ، التى نرى فها النفاق والانتهازية والسفالة والوقاحة ، والواقعية هنا لا تصور الحياة الإنسانية
 ولكنها تعبير عن نظرة خاصة لهذا الإنسان وحياته وأنها ليست سوى شر

وقذارة(1) .
كا انطلق الواتعيون من التفسير الفرويدى الجنسى لسلوك الإنسان ، ينتجون على ضوثه أدباً جنسياً مكشوناً ، يخضع فيه الإنسان لضعففه وشهوته العارمة ، مر كزين الأضواء الكاشئفة على لـظة الإنسان الهابطة ، وهو يبهحث عن المتاع الدنس ، وتد تخصص في هذا النوع من الأدب الجنسى بجموعة من الأدباء من مثل (\# د. هـ . لورنس " زاعمين أنهم يصورون الواتع الحقيقى

لالإنسان(
ومن هنا نستطيع أن نلمح الفارق الكبير بين الواقعية الإسلامية ، فى الفن القصصى والواقعية الغربية ، فالواقعية الإسلامية تأخلذ الواقع الأكمر
 وبما ينطوى عليه من ججوانب عليا ، وأنها هى الجوانب الأصيلة فيه البلديرة
 بجالات الفن ، وأن يجعل من لحظات الارتفاع والسمو عند الإنسان البطولة الجلديرة بالإبراز وتوجيه الأنوار .
(1) انظر : عمد منتور : ف الأدب والنقد ص \&


 عليه ، وأن تلك هى حقيقته الأصيلة ، وأن ما فيه من فضيلة وأخلاقة ، لِيست المِ
 اعتبرت لطظات ضبعفه هى البطولة وهى الفضيلة التى تستحق التسسجيل




 إلا إنها واقعية: غير أمينة على هذا الإنسان ، ، واتعية منخرفة عن جحقيقته ،

لأنها كانت نتاج تصبور منحرف مسوخ !!
الوسيلة النظيفة :
كانت القصة النبوية وهى تلم بلحظات الضعف عنذ 'الإنسنان

 اللحظة الهابطة ، ومن أجل ذلك تُ تختار القصة طريقة مناسبة في التعبير والعرض
 أن نْبين مظاهر هذه النظافة فـ القصة ألبوية فـ أكثر من أسلوب :
1 الفاحشة ، ولحظات الجنسن ، واستعمال الكنايات المناسبة ، وتفضينلها على
 موضوعات البلنس من حرج شديد ، واستطاعت أن تفى بالغرض الموضوعى

## \&ทq



 نفسها : ه لا والل ما هو دون نفسلك " وتوله وهو يصف حاله معها :


 المواقف عن طريق العبارات العفيفة ، والألفاظ السامية ، كما نجد فـ تصة




 تعرضت لموقف اللواط ، وهو موضوع شديد الفحش والمر والنكر ، ولكن الفن
 كريم يفيض بالعفة والسمو(V) ، ويبعث على النزوع إلى الفضيلة .

$$
\begin{aligned}
& \text {. rvo - YVE : \& ( } \\
& \text {. 1.0-1. ع : البخارى (r) } \\
& \text {. Yr : يوسف ( } \\
& \text {. YE: (0) } \\
& \text {. Y ، ، YO: (7) }
\end{aligned}
$$


مصر للطبع والنشر ، القاهرة . لـ ـ ـ ت .
r - r القصة لا تتجه إلن وصف المشاعر الجنسية المشبوبة ألتى ربما سيطرت على الإنسان ف مشل تلك اللحطظات ، مrا أنها تهمل أيضأ وصف محاسنـ المرأة ، وتصوير دفاتنا ، وما هنى عليه من إغراء ، يثير تلذذ المتابع للقصة بمشنّاهد الجنس المنحرفة .
 نلاحظه في منهج القصة فى تناول مثل هذه الموضوعات من عبم الوقوف الطويل عند مواتفن الضنعف والهبوط، إنه يمر بها سريعأ ولا ير كز علعليها ؛ أو
 سوى عارض من عوارض المياة لا يلبث الإنسان أن يفيق منه، ويستعلى عليه
ع - الأسلوب الرابع أن هذا المنهج يسرع من لـظة الضعف إلى للمظة الإفاقة والار تفاع والسمور ، ويقف عندها طويلا ، لأنها هي الجمديرة فـ نظره الما
 اللحظة اللائقة بالإنسان ، المعبرة عن حقيقة هذا الإنسان الذذى استخخلفه اللة فـ الأرض ونضله على كثير من خلق تفضيلا ع


 هو الذى يبرر حركة القصة الفنية في صعودها إلى لـظة اليقين أو الإفاقة غغند

والقصة النبوية تركز كثيرأ على جوانب القوة وا العفة هو والإفاقة من الضنف ، وتلح علها فی عرضها ، كا نجد في تصويرها لموقف المرأة المتشدد

## \&人1

إزاء مطالب الرجل مع شديد حاجتها للمال المغرى بين يديه ، كما فـ تصمة


 وهو جانب توة بلا شك بأنخذ أكثر من ثلثى القصة .

 المثهد الأخير فـ خياله ، وتملىء نفسه من خعلال ذلك بالك بالمشاعر الإيعانية ، والأهداف العليا للحياة الإنسانية فـ سبيل واقع أنضل وأجمل .

ويله

## دليل القصهة إلى مصادرها

أتاح لى البحث أن أُمع مادة وفيرة من القصص النبوية من المصادر التى
 الشريف مضافاً إليها سنن الدارمى ، والموطأ ، ومسند الإمام أمدل .

وتد كان بودى أن أضع ( بجموعة هذه النصوص القصصية ") في ملحق فـ ناية البحث ، ولكنى رأيت أن ذلك سيطبل الرسا
 مرشداً اللى مواضع القصص فـ المصادر ، على أمل كبير فل الفّ أن أقوم فيما بعد - إن شاء الله - بنشر تلك الجموعة القيمة في كتاب مستمل .

وتد صنفت القصة فـ هذا الدليل على أساس أنواع القصة ، وفق
 الدراسة ، واضعأ عنوان القصة النى وسمتها به أثناء البحث ، ثم متبعاً ذلك بعصادرها الغتلفة ، مع ذكر الجزء والصفحة .


## (1) الفــة الوالمهة للرسـرل (1)

أ ــ تجارب ذآتة :

عتبة بن عبدالسلمى

$$
\text { IV : سنن اللارمي } 17 \text { - } 17 .
$$

|v: : سنن الدارمى
1\&ะ: ج ج
المسند (صادر) r :
EYA : مـن الترمذى.

عاتُشة.

- iVAV - IVAT: : ماللك بن مُعصعة
ד المعراج

أبو ذو الغفارى
البخارى IA - 9V :

أنس بن مالنٌ

$$
\text { صحبح مسلم 1 } 1
$$

$$
\text { منن النُسانى } 1 \text { : •1AY - . }
$$

المستد (صادر) roq: Y أبو هريرة. :

سألت
ب - تجارب غيبة :

أبوبكر الصديت
171:1 1 1
^

$$
\begin{aligned}
& \text { اليخارى ه : } 7 \text { - } 79 \text { ، ع : } \\
& \text { iro-irr } \\
& \text { 1va-iva: سنن النسانذ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { |६r|-1\&Y.: }
\end{aligned}
$$




بعض أصسابابلنبى(ص)
عبدالر حمن بن عائش
جاير بن عبدالف
أنس بن مالكُ.
بريلة بن المصجبـ(1)
سرة بن جندب
سمرة بن جندب

عبدالٌ بن مسعرد
ابن عباس

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند (صادر) 0: \&10 ، } 10
\end{aligned}
$$



11
 r.^-r.v: 0 10 مسعونألفأهير حساب المسند (شاكر) البخارى A : : 18
المسند (شاكر) ₹ : 1£q-1\&v
: القصة الثميلهي (Y)
أنس بن مالك
فطار
 19 انقد الرامحلة
سنن الترمذى ع : 709
عبدانلّ بن مسعرد
TYY - YYO: : المستد (شاكر)


سفينة المياة سنز الثرمذى ع : .

أبو موسى
119-11A: البخارى


## \＆＾人



أبو عريرة

أبو هريرة
المارث الأُشعرى


عمر بن المطاب
ابن عباس

أبو مريرة

أبو هريرة

عبدانه بن عـرو
أبو هريرة
صهيب

ب - غد الرسل والأنيساء من الماضيهي

أبو عريرة

أبو هريرة

المسند (صادر) \& :
Y7v: 0 سنن الترمذى

الموطأ :
VY - VI : المسند (شاكر) ع
 المسند (صادر) Y :

سنـ أى داود Y : Y

rA : r r
riq-riA : A منن النساني
HYY: : ع
r.9: 10 الكـسند (شاكر)
Y. Y-Y. البخارى \& :

19VY: صحيح مسلم ع

ri rirn ran
rr

اللذين آذوا موسى

ت r£
roror مسائل سـليمان
عף عيسى والمارق
وبك أقاتل
era
r.9: المسـند (شاكر ) rer
rq الأم والرضعع
بهز بن حكيم عن أبيه
عن جده (1)
‘أبو شريرة:
$\qquad$
أبو هريرة.
$\qquad$
أبو ثريرة.
نحباب بن الأرت
$\qquad$
أبو هريرة

$$
\text { البشارى } 9 \text { : البا }
$$

المسند (صادر) Y : 0 ع ع

$$
\text { البشارى A : } 1 \text { : }
$$

Y ع الككلب اللاهـت
|V7|: صستيح مسلم ع
OIV : Y المسند (صادر)
مr - rr : r r
المرطأ ع : \&.

$$
\text { المسند (مـلدر) Y : } 0 \text { : }
$$

البـخارى ع : \& £
سنن ألى داود Y : ؟
Y•q-Y•A: : ع ع

$$
\begin{aligned}
& \text { Y.Y-Y.1: : ع } \\
& \text { rqo : r المسند (صادر) } \\
& \text { أبو سهعد } \\
& \text { |Vq-IVA: البـارى } 9 \\
& \text { |r : Y النسند (صادر) } \\
& \text { أبو مريرة } \\
& \text {. } \\
& 91 \text { : } 9 \text { : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 人7-A0: Yالمو } \\
& \text { H. } \varepsilon \text { : Y Yمسند (حلدر) } \\
& \text { Yry: Y سنز اللدارمى }
\end{aligned}
$$

| النعمان بن بنير | rvo - rve : \& المسند (صادر) | الغغار والصخرة | \& 7 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| ابن عمر | البخارى ז : \% - ا |  |  |
|  | البخارى |  |  |
|  | IA, - IVA : A المسند (شاكر) |  |  |
| أنس بن مالك | 1\&r-1\& |  |  |
| النعمان بن بشر | rVo-rve : المسند (صادر) | مـاحب العمل | £v |
| , 1 | 1 1 1 | الرجمل والمرأة | \& 1 |
| 1 1 | 130 | الولد البار | \&q |
| أبو عريرة | YIT : البخارى | جرة اللغب | 0. |
|  | صحیح مسلم |  |  |
|  | Arq : |  |  |
|  | H17: بالمسند |  |  |
| أيو سعيد الملدرى | YlA : ص- \% | قاتل الماهة | 01 |
|  | rir-ril : البخارى |  |  |
|  | NVo : Y |  |  |
|  | r. : r r |  |  |
| جذندب بن عبدالل | Y.A : البخارى \% | جزع غانتحر | or |
|  | البخارى ع \% | ينظر المعر | or |
| أبو هريرة | r ${ }^{\text {r }}$ |  |  |
| أبو مسعود | -091-09. - |  |  |
| أبو ثريرة | IY0-Ir£ : | المستلف |  |
| صهيب | صr.1-rraq : \& | الأخلود | 00 |
|  | 19-17: 17 : 7 7 |  |  |
|  | £rq - £rv : 0 ¢ |  |  |

أبو شريرة

أبو عريرة:

عبدالبخ بن عمر.
70入-70V: ع سن الترمذى
rrq - rrs : 7 (شمسند (شاكر)
عبدالله ين مسعود
، أبو عييدة
عبدالل بن مسعود
أبو هريرة

ألى بن كعب
ITrA - ITry : Y Y بن ابن ماجهة Y97- Y90: : المسند (شاكر)

أبو هريرة


أبو هريرة
أبو هريرة

عبدالله بن عدر
أبو هريرة

YYAA : عصحع مسلم
Y 97 : Y المسند (صادر)
ק. 9 : Y Y
EY : ©
ryr : r المسند (حادر)

Y 7 المسند (شاكر) 0
ove - ovr : Y سنـ أُى داود : المذنب والعابذ
المسند (صـادر) : YY
صوت في مسابة
ov

ها الكفل

ه 9
بنى إسرانيّل

71

إلى أخبه ف الله
ب7 كرسف والمرآة
$7 \varepsilon$

- 70
r| بالمسيند (صادر) r
|AY : A A A النسـن

Tor : Y Y Y
rv. - r79: الموطأ

رجل من الطفاوة
7V : 0 المسند (صادر) TV
; ( )

أبو معيد الحلدرى

عثان بن ألى العاص

ابن عمر
أبو شريرة

ذو تخبر رجل من
أُهساب النبى
أبو صريرة

أبو سعيد الحلدرى
سن்
أبو صريرة
أبو أُفامة الباملمى
Mr7r-Mro9: : سنز ابي ماجة

النواس بن سمعان الكالالــ
olr - ol. : ع ع الترمنى
من ابي ماجة Y :

المؤمن والدجال

الدجالل والممستح
عليه الـــلام
الدجال والنساء V.
نزول عينى VI
عليب, الـسلام
Pr Vr

دابة الأرض بأجوج ومانجوج نحروج الدجال Yo V7

| أم | س\% | جبش الحـفـ | vv |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| اللبّب(ص) |  |  |  |
| صفية | عVA : | , |  |
| حفهة بنت عمر, | 17r - $17 \%$ : | : |  |
| ! |  | ' |  |
| ابن مسعود | 19.-1^9: | أُمر اللساعة | VA |
|  | ( 0 ) |  |  |
| أبو سعيل المدرى |  | 'تصاص المؤمنِّن | v9 |
|  | المسبن (حادر) |  |  |
| : أبو مريرة |  | يزرع ف المجنة | $\wedge$. |
|  | 01Y-011: Y المسند (صادر) | $\vdots$ - |  |
| أبو سغيذ الحدربي | - البخاري 711 l - 71 | الموت يوم الفّامة | A |
| $!$ | VIAN: ع | ! |  |
|  | سنز الترمذى - rı0 |  |  |
|  | ا 9 : r |  |  |
| أبو عريرة | سنز |  |  |
| $\because$ | 1£\&V: | 1 : |  |
|  | Mrv - rrq : Y \% |  |  |
| ابن عمر: | 191-19.: 1 : 1 (شاكسند) |  |  |
| أبو شريرة | الكسند (صادر) : | الأولاد الشنعاء | Ar |
| أبو هزيرة |  | أمتى بارب 1 | Ar |
|  | - 172-17r: |  |  |
|  | MY\& - TYY : \& |  |  |
|  |  |  |  |

$\varepsilon 90$


هو موق المجنة : أيو هريرة

re\&: re re re
أبو هريرة
أبو هريرة

$$
\text { 179: البراهيم وآزر } 17 \text { av }
$$

أسامة بن زيد
קrq1-rrq. : : عصيع بـملم

$$
\text { المسند ( شاكر) ) • } 11 \text { : }
$$

$$
\text { rv. - r } 79 \text { : 0 0 المسند ( مـاكر ) }
$$

أبو سعيد الخدرى
rV - r المسند ( صادر )
أبو سعيد وأبو مريرة
أبو سعيد الخدريب
عبد اللة بن مسعود

المغيرة بن شعبة أبو هريرة أبو سبعيد المدلدرىى

عبد اللة :بن عمرو 79.- 7 -

I\&rV: :

$$
\begin{aligned}
& \text { 1.Y } \\
& \text { l•r }
\end{aligned}
$$

$$
\text { الممند ( شاكر ) ivv-ivo: } 11
$$

أبو هريرة
1.0
 r£

عبد اله بن عهرو بن 1.7 العاص

أبو سعيد المندرى أبو سعيد

أبو هريرة
جابر بن عبد اله
أبو عريرة
أبو سعيد المندرى
عبد الثغ ين مسعود
أبر هريرة
أبو هريرة
on : r المسنـ (

$$
\text { . } 11 \text { الأمة الشاهدة }
$$

r.V: بسن الترمذى ه

IErY:
HY - YY : أول من يكسى الترمذى 0

VA : V


$$
\text { المسند ( شاكر ) ع : } 1 \text { - } 10
$$

117 يا حنان يا منان !! المسند ( صادر ) ب : • or
YrA : Y سنن الدارمى أنهار الجنة
صتحب مسلم \& : YITY
منـ ابن مأجة ب :
المسند ( صادر ) Y Y Y Y Y \& R

$$
\text { rی -r - rA0 : } 1 \text { سنن ألى داود }
$$

$$
\text { سنن النسانى ه : } 9 \text { - . } 1
$$

$$
\text { سنن ابن ماجة } 1 \text { : } 0790
$$

$$
\text { rıa: بنن الدارمى } 1
$$

Iry: البخارى7 Mr الباداة اللة لادم
المسند ( شـاكر ) o : 0.

# (1) قصص عن أمور غيية أخرى : 





أبو هريرة
1\&Y7: Y
r70-r7s: Y المسند (



المسند (
سنس الترمذى ه : :

المسند (صادر ) ب : ع ع

سنن ألحى داود



جابر بن عبد اللش
عبد اللخ بن عمر
أو هريرة
أبو هريرة

or^ - orv : r : r
ع



أيو ثريرة
IY. : البحارى I
المستد

## 蚛而

## 配


 الأدبية والحضارية وتبد تيمتها الأدية فل ناحيتين :





 زمانية متقدمة جدأ ما يدل على أصالة العنصر القصصى فـ الأدب العرلـ ـ r -



 عنا بشتى طرائقهم الفنية التى وصل إليا الفن البشرى - فـ بال بال الأعمال
 كثيرة يستطيع با إتراء التجربة الفصصية وتعميقها
(1) انظر : كمد مندور ؛ الأدب ومذامبه ، فدد تناول تجربة الأديب وكبف أنها لبست نتط هى


كا تبلو قمتهنا المضارية في أنها نعبر عن صورة الحضارة التى يجب أن


 اللير للإنسانية فل جيالما المضارى ، لتحيا في توازن وسيا وسمو ، وفل سعاذة









 وهى آداب تدنع بالإنسانية فل غمرة الضّياع والحيرة والقلت والشقاء ، ومن
 قيم الإنسانية الأصيلة ، ويعبر عنه آفاتها الوضيئة .

نتائج البحث الكلية :
(1)
 بمجموع الأدلة الأضْيلة المقنعة ومى : الدليل القرآنى، والدليل اللنوى ؛



والدليل الواتمى المتمثل فـ الترات العرىى المافل بأشكال تصصية غختلفة ، ومى أدلة تكثنف عن معرفة العرب لهذا اللون الأدلى وممار ستهم له .
(r)

ثم أعطي التهيد صورة واضحة عن أثر الإسلام فل المياة الأدية وأنه

 .با ويتفاعل معها ، ودفع بتلك الطابتة إلم الأمام ؛ كتؤدى وظيفتها فـ هذه الحياة منطلقة من التصور الإسلامى وغاياته .
( ${ }^{(r)}$
ثم أكد التهيد على النهضة النثرية التى شهدتها الحياة الأديبة بعد ظهور الإسلام ، وأن القر آن الكريم كان الضوء الأنخضر الذي فئى فتح الطريق أمام النثر




 الأخلاتية ونيوها ، كَا برز اللون القصصى وازدهر .

## (8)

وقدم التهيد نتهجة أخرى ومى أن جمهرة دارسى الأدب العرىى ومؤرخيه ظلوا متجافين عن اللون القصصى وإضانثه إلى ألوان الثنر فـ تلك



$$
0.7
$$

هو الاكتفاء أحياناً بدارسة الظاهرة العامة ، وحتى هذه الظراهز اكتفى

 نتائج ذات شأن عظيم ؛ لأنه بالرجوع إلى تلك النصوص وجدن النـا
 فـ منظاهر عدة :
-
r r
.
.
وهذه كلها مظاهر تعبر عن خصربة تصصية تنطوى عليا تلك الفترة المتقدمة فـ تاريخ الأدب العرنى .

أثبت الفصل الأول تعقق البنية القصصية العامة فـ القصة النبوية ، حيّن يِن أنها تقوم على هيكل عام تبدو فيه البداية والوسط والناية ، وأوضتح طبيعة
 مسبوقة بتمهيد ، ثا أوضح الصور المتعددة التى يأتى عليها التهيد للقضضة ؛

وف و وبط الثصة انتهى البحث إلى أنها منطقة الثقل والذروة فـن هيكل القصة ؛ بلا تحفل به من عناصر التشابك والتعقيد ، وأنها تأتى مر حلة نالمية أضلا
 والحيوية وذلك لأنها تأتى مفسرة للأحداث ومنورة لها ، أو حانملة لعنصر
 حالملة فـ طياتها الحل لمشكلة القصة الرئيسة .
$0 . V$

ثُ يين البحث ما تحرص عليه القصة من تقدير نهايات متفائلة ، وما تسجله أحياناً من انتصار الحت وانهزام الباطل ، فى نموذج واحد من بتر الحدث فن القصة ، وتوقف القصة ، وار وابقت النهاية

.الدائرى للقصة
(7)

وأثبـت الفصل الثالنى ما تقوم عليه القصة النبوية من نسيج محكم البناء
 بشكل بارز ف خلق التيار القصصى وضمان استمراره . و بين البحثـ أن مقومات النسيج تبلو فى الأسلوب ، والمبكة ، والمشكلة ، والمناجاة .

وأما الأسلوب فقد استطاعت القصة أن تستخدم ما يملكه من وسائل مخلفة في صياغة الأحداتث بشكل يكقت المدف الفني ؛ تلك الوسائل التى بدت في القصة النبوية ف الألفاظ والعبارات ، والصور البيانية ، والأوصاف


 والعلاقات الموضوعية التى تتناو هلا القصة .
وف الإلفاظ والعبارات وجلدنا القصة تستخدم بشكل جيلد طاتة الألفاظ بحختلف أنواعها سواء أكانت فعلا أو اسماً أو حرناً وتوظفها لتحقيق المعنى المطلوب .
وقد كان من سمات الأسلوب أيضأ ما نجده من ظاهرة التصوير التى تجعل العمل القصصى أُداة فعالة فى التأثير على المستمع أو القارىء ، كا تا تنشىء علاقة إيجابية ين العمل الأددى والمتلقى نتيجة للحر كة الحية النابعة من عملية

التصوير ؛ وقد برز: التصوير ف القصة فى ثلاثة أنواع :
1 - تصوير المشاهد والمواقف .
. ت ت
.
ركانت مقومات الصنورة تقوم على :
1 الوصف - r التشبيه ولما كانت القصحة النبوية نوعأ من الأدبب الشفاهى الذى يلقى على الأسماع ، فقد لمسنا فـ الأسلوب مظاهر خحطابية بدت في :

1 - 1
r- ب- الأسيلة والأجوبة فى المقدمة .
Y
ع - تو جيه السؤال بطريت الخطاب .

 . بين الراوى والسامهين

ثم بين البحث أن القصة النبوية كانت تسير وفق طريقة معينة فـ الكيفية التى تبنى فنها الموادث ، وتركب المواقف ؛ من حيث الختبـار نوعية
 وانتيار المكان الذي يوضع فيه الحلدث بالضبطط ، و بكيفية معينة ، هل يقدم أو يؤخر فى سياق القصة ؟ وكيف يتطور هذا الحدث ؟ وما وا هى مبررات و وجوده

 يسير وفق نظام خاصص ونريقة مرسومة في التتابع والتراكم من أُجل تحقيق الهذف المنشود في عرض الفكرة أو الموضوع ونق طريقة تصصبية تشبق

المتلقى وتؤثر عليه ، وهذه العملية الملاحظة في نصوص القصة النبوية بكل جوانبها وأبعادها هى ما يعرف في مجال نقد القصة بالمبكة القصصية التى لابد
 زوايا الحبكة فى : 1 - النوقيت 6 Y النثخصية في مواقف جديلة ، ع - إثارة الانفعالات ، 0 -
 وأما المشكلة فقد أثبت البحث أن جميع النصوص التى تعرض لما

 غالبب كثير له أثر بارز في تعقيد الأححداث وتأزيم المواقف بحيث تصبح المشكلة

 سـجل البحث ما لوحظ من حيوية مشكلات القصة ؛ لما تحويه من مواقف
 ع - ع الانتقام ، 0 - الجريمة وهى مواقف تؤدى إلى نوع من الصراع الذاتى

ف الشخصية
وأما المناجاة في نسيج القصة فهى تأتى على النحو الذى تأتى عليه فـ القرآن الكريم ؛ حيث تأتى على شكل مناجاة من بطل القصه أو بعض أبطالها لله تبارك وتعالى في صورة ابتهال أو دعاء .
(V)

أوضح البحث ما تقدمه القصة النبوية من صورة عن الله جل جلاله ،




ثُ



 وأما الشخخصنة نقد يين البحث أنواعها ففى اتجاهين :
1- من حيث طبيعة ذاتها : (1 ) شخخصيات بشرية : 1 - أنبياء ، Y Y
 ع - الشيطان ،



 اجتاعية ونغسية و شنُكلية
وأما الحدث نُقد كان العنصر المهم الغالب فل القصة النبوية ، وْهو بحط


 r - أحداث غير مألوفة لا تحدث إلا نادرأ ، ع - أحذاث ع عاد تحدث فـ عموم القصص وتقع للنبخضصيات فـ صورة طبيعية .



 مسرحى بحيث يتم التحاور يين الأشخاص بالصورة المباشرة ، ولكنه يعرض

## 011

 طريقة القر آن أيضاً في تصوير الحوار ، وقد كان للحوار فى القصة علة وظائف
 r
 . م الوضيه على القصة من الواقعية - V

## ( 1 )

وتد حدد البحث في الفصل الرابع أنواع القصة النبوية ، ويين أنها تبلو


 1 - 1







 を -

- v البعث والجزاء .

وف الفصل السادس ين البحث أن القصنة النبوية تصة ملتزمة تبل كمل
شنىء ، ولذلك نقد جاءت خاضعة تماماً للغرض الدينى بكميع أنواغها ولكين

 1-1 الإلماح على المادة القصصية فل مواضع شتى ، وفل أكثر من تصة ،



 متداخلة ، وقد تركزت أغراض القصة فـ الدعوة والترية والترية .

## (11)

وفى الفصل السابع انتهى البحت إلى ترسم منهج الإسلام فـ فن القصة
 تعبيرها الذى نقل ذلك المضسون ، و وباء على أن هذه القصص هى المي نصوص



 r

 الرواية الإسلامية .
olr

## (ir)

ومن نتائج البحث أيضاً أنه قام باستقصاء تسعة مصادر من أمهات

 ومى تشكل مادة وفيرة عكن أن تنشر فـ كتاب ، وقد قدم البحت دليلا
 وباختلاف موافع رواياتها أيضاً ، مع اختار عنوان مناسب لكل نص ، وذكر راويه من الصحابة .
$* * *$

وبعد ..
فإن هذه النصوص لا تزال تحتاج إلِ وتفة وربا وتفات ، من ألت أجل




 هذه اللرأسة أنها فتحت الطريت ، وكانت باكورة السير فيه ، ويشر فها ألئها أيضاً
 أخرى تضاف إلى حصاد هذه الحاولة أو تصححها .

## رلّ

$$
\begin{aligned}
& \text {; ; }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 管 }
\end{aligned}
$$

01 V

فهرس الآيات القرآنية الكرية

رقمها :الصفـحة
الآيـة
| أضاءت ماحوله ذهب الله بنورهم
reo IV وتركهم فـ ظلمات لا يبصرون
Y في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسل فيها ويسفك اللدماء ونخ نسبح بحمدك ونقدس لك . قال : إنى أعلم
EVI r. ما لا تعلمون الـ
ربه
YYA ITV
ع شهذاء على الناس ويكون الرسول
\&10 $1 \leqslant r$ عليكم شهيداً
0
re |V| ينعق باللا يسمع إلا دعاء ونداء 7 اللّه كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فـ

( (0) رتم السـروة ف المصحف الكريم .

الصففنة
رقمها
V V
 جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين ، فإن لم بصبها وابل فطل والله Y\&7 Y7o با تعملون بصير ه

人

(Y) "F - F

9 النساء والبنين والقِناطير المقنطرة من



1. $\leq 7$

11 ras $\quad 1 \varepsilon 0$
E.Y،Yミ! أمواتأ بل أحياء عند ر.

$\varepsilon 7 V$
\& \&q

و

( $\varepsilon$ ) "الن
rı
. $1 \varepsilon$
كنتم 10
كتاباً مؤ جلا VA. كنتم فی برو جشيد

الصفحة
(*) ©
17 17 على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك با عصوا وكانوا يعتلون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس هـا par va, VA كانوا يفعلون
(7) " إ الأنعام

IV ع0. 10 عذاب يوم عظم

1人 0. ro أساطير الأولين

$$
\text { - } 7 \text { ( الأعراف " (V) }
$$

19 19
₹9 $\quad V$ غائبين \$
Y. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذللك يطبع

M Y E9 IVY فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

الصفحة
رقمها
الآيــة
(^) "إلأنفال $\|-V$
و و وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مشل هذا إن هذا إلا
0 .
ri أساطير الأولين
(9) "

بץ

(i) "

Y Y تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنـت ولا قومك من قبل

 ( 9 ... 7 Y و كالو نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك و وجاءك

(Y) (
 أوحينا إليك هذا القرآن ، وإن كنت
$0 \because$ 〔q، \&V
$r$ من قبله لمن الغافلين
rA


OYI

الصهفحة
رقمها
الآيــة
「q
E 0 إخوتك
届 r．
ミVq Yr وغلقت الأبوابب وقالت هيت للك
EV9 Yミ M
ry ry ry
إلا أن يسجن أو عذاب أليم ، قال هیى
EVQ YY ، YO راودتنى عن نفسى \％
r ب الألباب ما كان حديثاً يغترى ، ولكن
تصديق الذى بين يديه وتفصيل كلا

（1F）－ا
६ من آبائهم وأزواجهم
 سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى
 الدار

（17）＂
ד ○．Yミ أساطير الأولين

الصفتهة
رقمها
 ErT 1 YO رالموعظة المُسنة
(A) "آ الكهف"
roq rv: 舜0 0 ,
ه
119 7r
ع. ومأجوج مفسلون في الأرض فهل نجعل لك برم جاً على أن تجعل بينا و بينهم سلاً قال ملا مكنى فيه رنى خحير فأعينونى بقزة أجعل بينكم وبينهم ردماً ، آتونى زبر الحلديد حتى إذا ساوى بين الصددفين قال : انفتخوا حتى انـى


 فإذا جاء وعدل رنى جعله دكاء وعاء وكان

( رنى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات


Eiv VI يو يوم ندعوا كل أناس بإمامهـ
orr
الصهفحة
الآيـة
(19) "


(Y) "الأنبياء

を


§ 0

rno r
EV تملى عليه بكرة وأصيلا ، قل أنزله الذي النى يعلم السر, فن السموات رات والأرض إنه 0. 760 كان غفوراً رحيما
(Y7) "-19
E^ المجحي للغاوين ، وقيل هلم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرو نكم أو ينستصرون ، فكبكبـو فون فيها هـم
$1709 \varepsilon-9$. والغاورن

الصفخة
رقمها
الآيــة
(YY)

Q
－71 إن هذا إلا أساطير الأولين وعا
0． دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا
بآياتنا لا يوقنون

\＆v 11
食（ 1 or roq r． يسبعى
or § ro لا لا
（Y9）＂العنكبوت \＃－FY
盾 يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ، ولقد فتنا الذين من فبلهم فليعلمن الله اللذين
 00 والأرض وُسخر الشمس و والقمر
「Vq ： 71 ليقـولبن الله ：فأنى يؤفكون و و

OYO
الصنفحة
رقمها
الآليـة
(FF)" -

آذوا موسى فبرأه الله ما قا قالوا وكان عان عند
YOV 79 الله و جيهاً

:ov

لفى نحلق جديد ، أفترى على الله كذبأ

فی العذاب والضالو
(FV) "الصا " - Fo
保 لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قمل نعم وأنتم
داخرون ، فإغا هى زجرة واحلدة فإذا
rur 19-17. هم ينظرون
(
o9 بشرأ من طين فإذا سويته ونفخت فيه


الصنفحة
رقمها
-
YOq
YA يكتم إيمانه


نوحا واللنى أو حينا إليك وما ولا وصينا به
إبراهيم وموسّى وعيسى أن أتيموا الدين
ror ir ولا تتفرتو! فيه

Y 7 ا Y وقالوا مأ هى إلا حياتنا الدنيا نموت

بذللك من غلم ، إن هم إلا يظنون وه

 أتعداننى أن أخرج وقد خلـ الْت القرون من قبلى وهما يستغيدان الله ويلك آمن إن وعد الله حت فيقول ما هذا إلا : أساطير الأولين
(OF) "\# - F|
 $7 \varepsilon$ YVA 0 -r (
ory

الآيـة رقمها الصفهة
(08) © القمر -
rno \&9 إنا 70
(7r) " -
 をะ9

11 أجلها
(7母) "
TV
0.10

الاولين
79 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى E Er السجود فلا يستطيعون
(79) "الما"- -
V. سخرها عليهم سبع ليال وتّانية أيام حسومأ نترى القوم فيها صرعى كاني كأنهم أعجاز نغل خاوية فهل ترى فم من E.0 1 - 7 باقية

الصفـة
زقمها
الآيسة
(VY) المن - -
. rAT

$$
9
$$

V VY

فاهجر ، ولا تُّن تستكئر ، و ولربك
rre . $V-1$
(A•) (
E79 1V قت الإنسان
(AF) "F - ع .
إلئليه الأولين

Vo

₹ $7 \mathrm{~V} \quad 1 \cdots-V$ م م دساهِا
 $\varepsilon 7 \lambda \quad 1 \cdot-9$ ذساها
orq

الصففحة
رقمها
(97) "العلق" - EY

ا أرأ باسم ربك الذى خلق ،
الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم
الذىى علم بالقلم، علم الإِنسان ما لم
7y 0-1
VA \&79. Y7A

فو Vq r70 1 يعمل مثقال ذرة شرأ يره



فهرس القصص فى البحث
(i)

رقم الصفحة
$\varepsilon \cdot Y_{\text {، }}$ YYY


6 YYV ، Ir7 ، 79
(rA) ، YIE ، Y7E
sor

6 YOO ، YYA ، ITV
Yo7

، YOT، YYA, 19.
© YAY ، YY7 ، YYY
، rle ، rll ،r.. riv

( \&.1 ، MIV ، MI7 EVY, $\varepsilon$ を1

$$
\varepsilon \cdot \wedge \text { \& } r v \text {. }
$$

6 YV. 6 H.O GEI を・Y
6 1 T ، 1.7 ، 7 . 7 .


عنوان القصة آدم وذريته آخر رجل يدخل الجنة
-
إبراهيم وإمماعيل
7 $\varepsilon$ \&

رقم الصفحة
619561976191
6 Y106 Y．A 6 Y． 7
6 YYV 6 YYO 6 YYY
6 YVE 6 Y7 6 YE
6 YAV 6 YAY 6 YVT
6 M： 6 M． 9 ．Yq．
6M96 M1A．6 ME
6 Erq ，rq． 6 roq
6 \＆O9． 6 EY 6 ETY
ミVY6 \＆V．
（rA1．6．19人． 1.1 sor

6 H．．6 YAY 6 11 Y
6ET． 6 E．9 6 TV．

$$
\varepsilon 016 \varepsilon \mu \wedge
$$

G MV6 YA1 6 YY7 $\varepsilon \cdot \varepsilon$ ，MV．

عنوان القصة
مسلسل

أد أهن أهل الجنة منزله

Y اY الأسئلة الثلاثة

س أشد من الرع
$1 \varepsilon$
6Y10．19．61VE
GYIY GYVGYYI


「\＆1
10
「人ト6170 zor．

انتخار الجنهة والنار
17

ال 1 A．

| رقم الصفحة | عنوان التصة | مسلسل |
| :---: | :---: | :---: |
| 6 Y1r610061r1 | أمتى يا رب | 19 |
| 6 ME 6 YaV ، YO． |  |  |
| El0，Y1A |  |  |
| \＆1．، rır | أمر الساعة | $r$ ． |
| ، ras | أماط الشوك | Y |
|  | الأمة الشاهدة | Yr |
| ، roo ، Y．r．، rı | الأم والسكين＝اللدئب مع المرأتين | rr |
| \＆\％，rqı ، rar |  |  |
| を1061．E | أنا | YE |
| rvi | إن الله تد أحب فلاناً | ro |
| 19r 6 19r ، 1＾9 | الانتحار | r7 |
| Era 6r\＆q | إنما هو فضلن | rV |
| \＆．1 ، rr．، 111 | الأولاد التفعاء | rı |
| \＆01． 9 V | أول من يقضى عليه | ra |
|  | （ ） |  |
| \＆V．6rqA | بائع المحر والقرد | $r$ ． |
| 6199610r61rA | البطاقة الثقيلة | $m$ |
| 6 YEV 6 YYY，Yl\＆ |  |  |
| 6EIV，YA．＇MYY |  |  |
| $\varepsilon T V$ |  |  |
|  | （ ） |  |
| rur ，19乏（IVV <br> ، Yヘ7 ، YVの，rTV | الثلاثة المبتلون = الأبرص والأقرع ع | rr |

رقم الصفحة
6 rol． 6196 Y99
800 6 YOT 6 HOY ミVT 6 \＆79
6 MAY ، جr\＆، YVA

GYY6 IV7 6 lor
6 HYY 6 MIV 6 YTH
 \＆VT

6 192 6 1Yを 61．．．
6 YYY 6 YY1 6197
6 Y9A 6 YGY 6 Y77
6M．، M．6 Y．A
6 $\varepsilon . \varepsilon 6599.6 \mathrm{MqV}$
ミVT 6 ะ79
2006ETH，rq7
E．Y，r7r

جيش ألمخسف rV
（ خ ）


رقم الصفحة
عنوان القصة
(د)


६
$\varepsilon V$
( س )
' YV. ، YMA ، YYV

رقم الصففتة
个qV．r．96r．．


Yos
$61 \lambda \cdot 610 \wedge 61$ ．
crar $\quad$ rミ76 ro．
を $\varepsilon$.

6 YYI： 6.06 Y9A
GEOY，ET1， 6 HV
6 M．1． 6 YE $61 \cdot Y$
GEYYGH7V 6M．
عنوان القصة

عبعون ألفاً
سفينة：الحياة

01
or
EOY

$$
\text { Y. } 1
$$

سيد ولث آدم
（ ）

6 YE\＆61776111 EY．
6 YOE 6 NT，1VG \＆19

GYVA 6 1YO 6 11V rNo ，rrr
＇YAY， 6 YVA 6119 rv．

O O

00

07 مُق الضصلر
ov
orv

orA

رتم المصفحة
6 ETr：GYV6 YO7

عنوان القصة
عيسى والسارق

مسلسل
77
（ف）

61706180697
فاقد الراحلة TV


\＆OV6をะ．
\＆）V
7A
（فيم يختصم الملأ الأعلى 9
（ق）

E VV قاتل الإنسان＝القاتل يوم القيامة V．
6190610.611. قاتل المُنائة
6 YYY． 6 YTY 6 Y．
6 HiA 6 Y996 YYY
＇Y9O GOY 6 HOl
\＆Yo ，\＆OV6をร．
6 HI 6 YAY 6 MY
الققبر＝القبر روضة أو حفرة
6 \＆r：6 \＆1．6 MV．

$$
\varepsilon 016 \varepsilon \mu r
$$

تتلوا فن سبيل الله＝اللذين قتلوا في．VY
$\varepsilon \cdot Y_{6}$ YV．
rАを 6 r79
YAY，YOE G YEA
قلر الإِنسان $\quad V$ V
Vo
－79

| رقم الصفحة | عنوان القصة | مسلسل |
| :---: | :---: | :---: |
| \＆$Y 1$ | تصاص المؤمنين | V7 |
| riv | قز تسمع | vv |
| をra，rべ ، r\＆人 | توم سفر | VA |
|  | （ 5） |  |
| r70 | كرسف والمرأة | V9 |
| 61Yr61．人 6 79 | الكفل | A． |
| 6 YYY 6 VE 6177 |  |  |
| 6YV．6Y7r 6 YEE |  |  |
| 6を．7 6 Y9A 6 Y ¢ |  |  |
|  |  |  |
| \＆V96をVを |  |  |
| 6 YEA ، YYE 6 IVI | الكلب اللاهث | 11 |
| 6 Y．1 6 YAY 6 rıy |  |  |
| 6ErE،M9．M1A |  |  |
| Evr |  |  |
| ،\＆．．،rาq،rvq | الكلمة العظيمة | Ar |
| ๕ ¢ |  |  |
| やミ1 | الكوثر | Ar |
|  | （ J） |  |
| \＆r\＆،rar | الذين كفروا من بنى إسرائيل | N乏 |
| ra．،rEl | لمن هنا القصر | No |
| rNI 6 rot | لو تالل إن شاء الله | 人7 |

عنوان القصة



170
GYO．rYO．IT．
rq．
ryr，Mir
；YYV ، 1\＆． 61 Yq を气1．6 rq1
\＆00 6 r9A 6 17V
99
ryr
6 1A0 ، IVA 6 IrA
، M！، Y！، r．V
「६ヶ
rN1، r99، 1．0
E．Y
6 1Y）، 1ra ، 117
6 Y1：© Y．Y 6 199
6，YYA 6 M1．6 Y．7
EO1 ، Err ، rer
ミ17，YミV，Yミ0
ミrg ، rAr ، H を

9.1
$9.1 ا ل م و ٔ م ن$ والكافر 9.1
$9.1 ا ل م و ٔ م ن$ والكافر ar
q६
90
97 97



رقم الصفحة
6Y116 Y．0．19E
6 Y7），YYV ，YYY
，MYE ، MIV ، r．A
، MAY ، ror r rol EV1 ，Err ، ras YO\＆
r7r ، r．A ، rrı
＇YO1، YO．، 11.
، r．V．Y996 YA1
، YAV ، rroc rle
ErA ، Err

$$
\varepsilon 01, E Y r
$$

r الم المسلمون والغنائم
 1．0

الم المغوسون
المكاره والسهوات = الجنة

، r．0 ، IAr ، IV．والنار＝الشثهوات والمكاره
rvi
ra．، rar
1．1．الملائكة المتعاقبون

 とロへ
$r$ をq
111
الموت يوم القيامة そや1，\＆Y
＇YOV G YOT ، 1AQ
6 Y996 YqE 6 YAY
（rA）، Mミ، M $\varepsilon \mu$

رقم الصفحة
r\＆V
EOY，EY1．6 H7V
6 YEV6 109691 EVF，YAY 6 YYY

عنر ان القصهة
（1\＆
110
117
（ $\dot{( })$
\＆rq，r\＆q
H7Y 6 YAT
rAr 6 rra r rrv E！\＆r70，r．A
rAY GYA
rVi
（g）
（ $\mathrm{A}_{\mathrm{I}}$ ）

6ETVGEY•6 NH
E01
＇YAI 6 1人O．6 1A． \＆゙16E19
（ 5 ）
rА．6 サ77

وبك أفاتزل
إلو

هو هـ من مزيل

هـ هـ نری ربنا

يا حنان يا منان

رقم الصفحةة
「716．177

6 IET 6 IT1 6 IYN
6 M．76 1A16179



6 YYT 6 YEV G YEE

 ₹or

EO1 6 EYY 6 Yワ7
Err ، rqA ، r7r
E1V
ミ1へ（1．＾

عنوان القصة


يأجوج ومأجوج
ي٪
يدور فـ النار IYV

يذنب ويستغفر 1rA
يطه
：

يغاثون بطعام
ينظر المعسر
يr يوم يكشف عن ساق
-\& 0

## المصادر والمراجع

## المصادر :

1 - مصادر نصوص القصة النبية :

- البخارى :
* صحيح البخارى ، مطابع دار الشُعب ، القاهرة ، كتاب الشُعب ؛
. A Itra
- الترمذى :
* سنن الترمـزى ، مطبعـة مصطفى الهلبى ، القاهـرة

$$
\text { . } 19 r y \text { - s } 1 \text { roq }
$$

 . عبد الباقى
ط ط


- ابن حنبل : : المسند *

بمر ، 1900-1rve - م م


- الدارمى :
* سنن الدارمى ، شركة الطباعة الفنية المتحلدة بالدراسة .
- أبو داود :
* سنن ألى داود 6 طبع ونشر مصطفى الحلبى بمصر ط الأولى

$$
\text { . pl90r-s }|r V|
$$

- ابن ماجهه :
* سنن ابن ماجة ، عيسى الحلبى وشر كاه ، تحقيق وتعليق محمد فؤاد

ع عبد الباقت
-

* الموطأ وعليه شرح الزرقالنى ، مطبعة الاستقامة بالقاهرة؛ المكتبة

التجارية الكبرى ، 1909 - 1 1 $19 \vee q$ م م

- مسلم :


- النسالىى :
* " سنن النسنالئى ، مصطفى البلى اللمبى بمر ، الطبعة الأولى ؛

$$
\text { - }!97 \varepsilon-\infty 1 \text { Thr }
$$

: مصصادر أخرى - Y

- ابن الأثير ( المدلث ) :
* أسد الغابة ، الطبعة الموهبية .
* النهاية ف غريب المحديث .
- ابن الأئير ( المؤرخ :
* 
- الأزهرى
* العرب ، سنة 1977 م - البرهان النورى :
* كنز العمال في سنن الأقوال ، الطبعة الأولى طبع حيدر آباد بالمند سنة ITIY هـ ، و كذللك النسخة التى على هامش المسند ( طبع صادر ) .
: البيهقى
** السنن الكبرى ، طبع حيدر آباد الدكن ؛ ط أولى ع عبا هـ .
- ابن تيمية :
* الفتاوى ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ،

: الجاحظ :
* البيان والتبيين ، تحقيق عبد السالام هارون ، مكتبة المانيىى ،

* الحيوان ، طبعة الملبى ، القاهرة .
- ابن الجوزى :

: Fll
* المستدرك ، نسر مكتبة مطابع النصر ، الرياض .
- ابن حجر العسقلانى :

الأولى
* تهذيب التهذيب ، تصوير دار صادر ، بيروت على الطبعة الأولى ،

الهند ، سنة

* فتح البارى ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباق ، يحب اللدين الحطيب ،
.المطبعة السلفية ، القاهرة ، . ArA
- ابن خللدون :
* المقدمة. ، طبعة مصر .
- الرازی :
* التفسير إلكبير ، المطبعة الحنرية ، القاهرة ، الطبعة الأولى؛
. AIT.V
- الز بيلـي :
* تاج العروس ، المطبعة المخرية بمصر ، الطبعة الأولى 7.بأه هـ .
- الزغخشرى :
* الفائق ، تحقيت على البجاوى وأبو الفضل ، عيسى البالى الحلبى

وشركاه ، الطبعة البانية .

* الكئاف : رتبه وضبطه مصطفى حسين أحمل ، المكتبة: التجارية

* المسنقصى فـ أمثال العرب ، اعتنى بتصشحيخه محهد عبد الرخن. خالن ، حيدر آباد الدكن ، مطبعة بجلس دائرة المعارف العثّانية بالمنلذ - $197 \%$
- ابن سعد:

- ابن سيده :
* المكم والمحيط الأعظم فـ اللغة ، نشر البالنى ألحلبى بمر ؛، الطبّعة
الأولى ، |qV| -
: الطبرى -
: تاريخ الأُ والملوك ، طبع ونشر دار القاموس الحديث بيروت :
* جامع البيان عن تأويل القرآن ، الحلبى ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، .s iryr
- ابن عبد البر :
* الاستيعاب فن معرفة الأصحاب ، ملتزم الطبع والنشر مكتبة نهضة

مصر ومطبعتها ، مصر •

- العسكرى :
* جمهرة الأمثال ، بمباى ، Y.
- أبو الهلاء المعرى :
* رسالة الغفران ، تحقيق عائشة عبد الرحمن ، دار المعارف

القاهرة r 197 م

- ابن قتيبة :
* العارف ، تحقيق ثروت عكاشة ، دار المعارف ، الطبعة الثانية .
- ابن قدامة :
* كتاب التوابين ، تحقيق وتعليق عبد القادر الأرناؤوط ، مكتبة دار

- ابن قيم الجوزية :
* زاد المعاد في هدى خير العباد ( عليتِيَّ ) ، المؤ سسة العربية للطباعة

و والنشُر

- ابن كثير :
* البداية والنهاية ، طبع ونشر مكتبة المعارف - بيروت ، ومكتبة

* تفسير ابن كثئي ( تفسير القرآن العظيم ) طبع دار إحياء الكتب

العربية ، القاهرة

- يحمد يوسف الكاندهلوى :
* حياة الصححابة ، المجلد الأول طبعة أولى ، مطبعة بجلس دائرة المعارف ولم العثانية بالهند سنة IYV9 هـ - . 197 م . والثالى والثالث طبع دار النصر

- المفضمل بن سلمة :
. A |r人 . 6 * 6
- ابن منظورز :
* لمان العرينب . الؤ سسة المصرية العامة للنأليف و النشر 6 مصور عن

قبعة بولات 6 القاهرة . 1977 م
: الميلــيا -

*     * 
- ابن هشام:
* اللميرة النبوية تحثيت مصشطفى اللسقا 6 والأبيارى وعبل شلمى
: الميثـمى -
*     * 

 شاكر ف إلاحالت
$: 2-11-r$

: البهى -

* تذكرة اللدعاة 6 دار الفتت 6 القاهرة 6 .
- 
* 
- 

 - | QVY - ه |rqu

- محمد أحمد البيومى :
* سيدنا يعملد في إبداعه الأدلى ، رسالة دكتوراه مخطوطة ، جامعة

الأزهر - كلية اللغة العربية عام 1977 - 19 - م
-


(ب) مراجع ثانوية :

- آبر كرومبى لاسل :
* قواعد النقد الأدىى ، لجنة التأليف والترجمة والنشر نقله إلى العربية

معمد عوض محمد ، سلسلة المعارف العامة ، مصر ؛ الطبعة الثانية ،

$$
\cdot f 19 \varepsilon \varepsilon
$$

- أبو مدين الشافعى :
* الاطمئنان النفسى ، دار الفتوح للطباعة ، القاهرة .
- أحمد موسى سنالم :
* قصص القرآن في مواجهة أدب الرواية والمسرح ، دار الجيل ‘
- أحمد فايز :


$$
\begin{aligned}
& \cdot \text { 19VV-A IrqV } \\
& \text { : إدوين موير - }
\end{aligned}
$$

* بناء الرواية ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر ، ترجمة إبراهيم الصيرفى ، مراجعة عبد القادر القط ، دار الجيل للطباعة ، القاهرة ، - 1970
- إرنست رنان : * تاري اللغات السامية ، طبعة بولات .
- أنور الجندىى :
** الإيمان (( سلسلة معلمة الإسلام ) رقم (r)، مكتبة خار خراء
القاهرة .
- بروكلمان :

- الثهامى نقرة :
*     * سيكلوجية القصة فى القرآن ، السشر كة التونسية للتوزيع ؛ تونس ،
. - 19VE
- ثروت أباظة :
** السرد القصصى ف القر آن الكريم ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ،
القاهرة
- 
*     * أيام العرب فى الجاهلية ، الحلبى ، القاهرة .
- جرجى زيدان :
* تاريُ آداب إللغة العربية ، مراجعة وتعليق الدكتور شوق ضيف ،

طبعة دار الهلال ، القاهرة .

- جيمس وآخرون :



- حسنى نصهار :
" صور ودراسات ، مكتبة الإنجلو ، القّاهرة ، شُر كة الإسكندرية
للطباعة والنشر
- حسين القبانى :
oor
* فن كتابة القصة ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر ، مصر ، 1970 م
- 
* *مموعة الوثائق السياسية في العهد النبوى والخلاغة الراشدة ، طبع

لجنة التأليف والترجهة والنشر
:

* تارئ الفلسفة الإسلامية ، ترجمة عبد الهادى أبو ريده ؛

القاهرة

- رشاد رشدى :
** فن القصة القصيرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، المطبعة الفنية المديثة ،

- رشيد العبيدى :
** دراسات فى النقد الأددى ، الطبعة الأولى ، مطبعة المعارف ، بغداد .
- 

\% النصوف الإسلامى فـ الأدب والألخعلاق ، مطبعة الرسالة ،

** النثر الفنى في القرن الرابع ، دار الكاتب العرفى للطباعة والنشر
بالقاهرة .

- السيد شخحاته والسيد ثقى الدين :
. القصص النبوى ، دار النهضة العرني ، القاهرة
- السيد عبد الحافظ عبد ربه :
* بكوث فـ قصص القرآن ، دار الكتاب اللبنانى ، يروت ، الطبعة
الأولى ، l9Vr م .
- نسيذ تطبن: :
* التصور الففنى في القَرآن 6 دار المحارف بمصر .
*     * 



*     * ظلال الْقرآن ، دار الشروق ، بطابت دار الشروت تيروت ؛

* 
- شكرى عياد :
* البطل
- 19 F سنة
- شوق ض
- الْعر الإسالْمى ، الطبعة المُامسة ، دار المعارف بكر
* العصر الجلاهلى 6 دار المعارف ، الطبعة الخامسة .
: الطاهر أحمٍ مكى -
* القصة القصيرة ، دراسة و عختارات ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ؛ - ط أولى سنة
- عباس يحمود العقاد :
* أفيون المثعوبب المذاهب الهدامة ، مكتبة الأُنلو المصرية . القاهرة .
- عبد الــكيم بليع :
** النثر الفنى وأثُث الجلاحظ فيه ، الطبعة الثانية ، لجنة البيان المعرنى 6.
- القاهرة 1979
- 
* تصص الحـب العربية ، دار المعارف بمصر 6 ديسمبر 1977 :
- من قصص العرب ، دار الكاتب العرلى للطباعة والنشر بالقاهرة ،

$$
\cdot 1978
$$

- عبد الرحم الطهطاوى :
* 

اللسعادة ، مصر ، سنة و

- عبد القـدر همزة :
* على هامش التاريغ المصرى القديم ، دار الكتب المصرية القاهرة .
- pl9を. 6 * 1roq
- عبد اللكريم المطيب :
* القصص القرآنى في منطوقه ومفهومه ، دار الفكر العرلى . القاهرة .
- عبد الله عزام :
* *العقيدة وأثرها ف بناء الجيل ، سلسلة ( صوت الحق ) ، توزيع دار
- I PVV الاعتصام ، دار العلوم للطباعة ، القاهرة و القاء
- عبد الملك مرتاض :
* القصة فـ الأدب العرفى القديى ، دار وهكتبة الشر كة الجزائرية ،

الطبعة الأولى ، 1971 م .

- على عبد الملمي محمود :
* القصة العربية فى العصر الملاهلى . دار المعارف كصر ؛ القاهرة ،
. 19Vo مطبعة دار نشر الثقافة ،
- على النجدى ناصف :
* القصة فى الشعر العرنى ، دار نهضة مصر اللطبع والنشر ، القاهرة .
- فاروق خررشيد :
*     * الموراية ألعربية - عصر التجميع ، نشر دار الشُروق ، طبع دار

غريب ، الطبعة الثانية ، القاهرة ا9Vo 19 م .

- فورستر (!أ . م • فورستر ) :

- دار الكرنك • 197
- فينسنك :
*     * مفتاح كنوز السنة ، ترجة محمد فؤاد عبد الباقِ ، شر كة مصر ،

- عحمد أحمل خحلف الله :
* الفن القصصى فى القرآن الكريم مكتبة الأنجلو المصرية ، ط الرابعة ؛
. القاهرة ،
- 
* الإسرائيليات فى التفسير والمحديث، بجمع البحوت الإسلامنية
( الكتّاب -
- محمد رشيل ثابت :
* البنية القصضنية وملدلولما الاجتحاعى فى حديث عيسى بن هُشام ؛

اللار العربية للكتاب ؛ مطبعة شر كة فنون الرسمـ والنشر والصححافة ، تونس ؛ ،

$$
\cdot 1980-\Delta 1 r 90
$$

- محمد زغلول سالم :

- 
* تاريخ الأدب اليونالى ، إشرافف إدارة البثافة العامة مصر ( الألف كتاب ) ، نشر مكتبة النهضة المصرية . 1907 1 190
- 
* مفتاح السنة أو تاريُ فنون الحديث ، القاهرة ، مطبعة المنار ؛
- p19r1
- عحمد بن عبد الوهاب :
* بجموعة التوحيد النجلدية - كتابب التوحيد - المطبعة السلفية ، ومكتبها ، القاهرة . ITVo . هو الـو
- معمد قطب :
* تبسات من الرسول ، دار الشروق -منطابع الشروق ، بيروت .
* منهج التربية الإسلامية ، دار الشُروق ، ييروت .
* منهج الفن الإسلامى ، دار القلم ، القاهرة .
- معمد مبارك :

- محمد مفيد الثوباسى :
* القصبة العربية القديمة ، المكتبة الثقافية ، المؤسسة العامة للتأليف ؛
ابريل ، ع 197 م •
- محهد مندور :
*     * ف الأدب والنقد ، دار نهضة مصر للطبع والنشر القاهرة ،

ط الملامسة.
-

* القصص فن أدب العرنى ماضيه وحاضره ، الجامعة العربية ،
- القاهرة 1901 م
* فن القصص ، دراسات في القصة والمسرح ، دار مطابع الشعبب
- موسى خليل سليمان :
( الأدب القصصى عند العرب ، دار الكتاب اللبنالنى ييروت ؛

$$
. p 190 .
$$

- النعمان عبذ المتعال القاضى :
* الإسلام عقيدة وحياة ، المجلس الأعلى بلشُئون الإسلامية ، القامهرة

- شعر الفتوح الإِسلامية ، اللار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ،

$$
\therefore 1970-\Delta 1710
$$

- يوسف المُّارونى :
* القصة القضيرة نظريأ وتطبيقياً ، كتاب الهلال ، دار الهلال؛ ؛

$$
\text { عدد } 17 \text { • } 197 V \text { ، } 17
$$

§

- أمبرتو ريزتيانو ( مستشرق ) :


- السعيد الورزقى :
* القصة في الأدب العرىى الكالاسيكى ، مجلة الكلمة عدد (0) .
- عفيفى عبد الرحمن :


:
*     * بجلة المعرفة بعد (YV)دمشت ، اللسنة الرابعة .

$$
009
$$


** القصة القصيرة فى التراث العرنى ، مقال نشر فى بجلة الهلال العدد


## الفهرست التحليل لموخوعات البحث وأفكاره الجزئية

$r v-19$
المقدمة :
ـ أهمية الموضوع ودوافع اختياره ص ( 19 -
 العربى القديم ، النصوص القصصية دليل حيوى على وجود القير القصة فن الأدب العرنى ، مصادر تلك النصوص أصيلة ، أدلة ألخرى ألخرى ص ( 19 ) - الحديث النبوى زاخر بالنصوص القصصية ، أهمية دراسة

 الموضوع ص ( — منهج البحتٍ : ص (
 الموضوع ص (
— المصادر والمراجع ص ( مصادر ثانوية ، مراجع أصيلة وثانوية ص ( YV - YV ) .
$17-r q$
التّهيد :

- العنصر القصصى في الأدب العرنى القديم : .................... بعض من أنكر على العرب معرفتهم بالقصة ، شهاد ص ( ( ع
 للقصة ، الدليل اللـغـوى (




القصص ص ( عه ) .




 - الفنون النثرية الإنسلامية وبخاصة القصهة : .











 ص (




 r ص ص• ( القصصى الوعظى ص (AY ( 10 ( 1 ) ، هذه مظاهر تعبر عن خصوبة تصصية ص (10) -

## ( الفصل الأول )





 بالاستنطاق ص ( 91 ) ، ، قراءة فى بعض اللدراسات حول الفن القصصى ص

- الهيكل العام : دعائم الميكل : البداية والوسط والناية ، الترابط العضوى ، البداية نوعان :
مباشرة ص ( צ9 ) .
- المقدمات التهيدية وعناصر التشويق فيها ص ( 1 (ITV - 9 ) ، ، تسبق
 ص (90 ) ، وهى تبدو فـ صور عدة : ( أ ) التهيد بالتقرير : مقومات
 ص (1.0 -
 ( د ) تمهيد بسؤال من الرسول (




 أححيانًأ بتدديم صورة لموتف معين ص (

على الظروف والملابسات التى تشارك ك فـ صنع الأحدات أوْ تو جيهها

ص (

ـ البداية بالمدث مباشرة ، وعناصر التشويق فيها : الميوية فف البلداية
ص صV

- وسط النصة بجمع خحيوى لكثير من العوامل زالعناصر المختلفة ، و.هو


الندروة ص ( דاז1) .
— النهاية : ص (

أ


( 107 (

ص (109) :


## ( الفصل الثانى )

(YYA-171)
— نسيج القصة :
 بتلاحم عدة مقومات مختلفة تبلو فى الأسلوب والحبكة والمشككلة والمناجاة
-

- الأسلوب:
 ص (177) ، ، حضور المضمون في اللفظة أو العبارة ص (177) ، 177 ) ،
 موجزة ، فى نظم متماسك جيد الفصل والوصل ، الور ، الألفاظ هى المكونات

$$
\text { للصورة ص ( } 17 \wedge \text { ) . }
$$




 - (IVY) ( )


 حيوية في السرد وأنشأت علاقة بين المتحدث والسامعين ، بدت فـ : - 1
 المططاب ص (


- المبكة فـ القصة النبوية :ص ( | 1 )
- مظاهر المبكة : الكوقيت ص (

ص ( 19 (19) أهمية الذاكرة فى الربط، قانون الأسباب والنتائج


 ص (


 : - التشويق ، أهمية التشويق ف بناء الحبكة ص (





 الحروج عن المألوف في المدث نفس



 الخلوف ، هذه المواقف تؤدى إلى نو ع من الصرأع ص ( الص (


المناجاة تأتى على النحو الذى تأتى فيه فـ القرآن الكرع ص( (YY ) .

## ( الفصل الثالث )

(rrq-rrq)
العناصر الفنية :
 وكذلك عنصر الزمان والمكان ، هذه العناصر تتحقق فى صورة من التشُابك والتداخل ، هذه العناصر تتفاوت حسب طبيعة كل قصة ص ( عنصر المدث والشُخصية ص ( ( Y ) )
1 وأقوال صادرة عن الله تبارك وتعالى ، ص ( لألى (

 بالكون ص ( بالملوقات غير البشرية ص (
 ال الشُخصية ، دراسة الشُخصية من حيث ذاتها ومن حيث تكوينها







 معنوية ص (





أبعاد الشخصية: ص ( Y 97 ) ، البعد الاجتقاعى ص (YQV ) ، البعد

 ص ( وسائل التأثير : 1 - ا- تصوير الحادثة بما يثير عوامل ص ص ع ع ا
 من الداخلز ص ( A •

 ص (M)

- الحوار : الحوار عنصر هام ص ( الم ( الموار ينشر في معظم القصة النبوية ص ( ص ( عا
 1 ص (

 -
Y ا الزمان و المكان : علاقة هذا العنصر بالمدث ص ( 1 (
 ص (rA)


## 079

## ( الفصل الرابع )

أنواع القصة : .


 دانتى فـ الكوميديا ص ( r

( r ا القصة الغيبية : ص (
 تقع فـ نهاية الزمان ص ( .

 ( الفصل المامس )
( $\varepsilon T r-r V r$ )
موضوعات القصة :









## ( الفصل السادس )

( أغراض القصة :
التزام القصهة بالغرض الدينى ، آثار فنية نشأت من الالتزام بالغألغرض
الدينى ص (
 ص (
 ص. (
 (أ ) التربية عدة و ولائل : : التعليم فـ القصة ص (
 عن المسلمين ص (عON ) .

## ( الفصل السابع )

المنهج الإِسلامى فی فن القصة : ع الإِسلامية كمنهج خاص ص (
— الالتزام بالمدف ص ( 7 ( 7 ) ، ، معنى الالتزام - الأديب المنسلم يكتب






 وماديته ، التفسير الثفرويدى للجنس وأثره في الواتعية ص (EVV ) ) ،

الواقعية الطبيعية ، تأخذ الفرد في لحظات ضعفه وهبوطه وتسلط عليه


 العرض في عدم وصف المشاعر المجنسية ، ب - عدم الوتوف الطوريل عند مواقف اللبوط ، ؟ - الوقوف الطويل عند لـظة اللسمو والارتفاع

$$
\cdot(\varepsilon \lambda \cdot)
$$

 ـ تصنيف الدليل على أساس أنواع القصة : 1 - القصي
 غيبية : ص (
 والأنبياء من الماضين ص ص ( ص (
 (01r-0.1) الخلماتمة :
أهية نصوص القصة النبوية من الناحية الأدبية والحضارية ص (


الفهارس :ص (0) . فهرس الآيات القر آنية ص (O|V) . . فهرس القصص فی البحث ص ( ( Orl ) .
 . فهرس تحليلى عام لموضوعات البحث وأنكاره الجزئية ص ( 1 م 0 ه ) . ملخص البحث بالاتجليزية ص (OVV) .
centrates in :
1-. Preaching the gospel. 2-instruction. 3-education. 4 -banishing care from the Moslems and alleviating the emotional pressure they were undergoing .

In the seventh chapter, the reseaecher studies the technical course of the story and endeavoursto perceive the Islamic conception, which directs these stories, in the content they carry and in the expression which reveals this countent. He notes that these stories are, apart from this, religious texts and consequently, there is a suitable opportunity to seek the outlook of Islam towards the narrative art, how, in the opinion of Islam, should be the course this art takes and the conception from which it proceeds. The researcher has dealt with this Islamism within three areas : 1 -commitment, 2 -the Islamic realism, 3-the means of Islamic realism. He sees that these areas have special dimensions in relation to the narrative work, which may enrich the Islamic critical aspect to the critic and to the novelist in their dealing with the narrative experience from the Islamic angle .180

In the conclusion, the researcher records the results of his research and the scientific ends he has attained -

He has attached to the thesis a detailed index of the places of the story in its sources with which he has dealt during his research .

He follows this up with vatious indices:
1- An index of the story in the research .
2 - An index of the Coranic verses.
3-An index of the sources and references.
4-An analytical index of the topics of the reseaech and its partial notions.

6 -the story about unseen things which occur in the reality hidden from man .

The fifth chapter treats of the topics of the prophetic story. The researcher notes that these topics are of the sort that excites in the reader man emotions and sentiments, due to the fact that the theme has so obvious an effect on the technique of the narrative performance that the subject is personified before the reader or hearer across some development and complication full of elements of interest and sensation , this in addition to profundity and exuberance in these topics . The researcher has been able to give a picture of the topics of the story in their general outlook, as he refers them to the main axes where all the notions in the stories meet. He refers them to the following notions : 1 - the Islamic values . 2 - in faith . 3 - in the prophet and prophecy . 4 -in man .5 -in life and death - 6-adumbrations of the hour of judgment. 7 -resurrection and requital .
in the sixth chapter the researcher sets forth the objectives of the story. He makes clear the fact that the prophetic story is, in the first place, a religious one. That is why it is, in all its types, fully bound by the religious aim . But this commitment did not keep it from being in lines with the technical order in exposition and constitution. This compliance has left specific maks in the way of presenting the story as well as in its subject matter. These are manifested by : 1-persistence in exposing the narrative matter in vatious place - in more than one stories . 2 - countent, in the presentation of the story, with just what achirves the religious purpose . 3-diffusung the religious instructions in the course of the story in more than one forms. The researcher then moves on to explain the main objectives. He states that they are not separate one from the other, that is, a story may serve more than one purposes at a time becauses these purposes are intermingled. He then speaks at length of the purposes of the story, which he con-
story to God, «Most Blessed! Most High » in the form of a supplication or prayer .

He assigns the third chapter for the study of the narrative elements behinning with a short introduction, after which he speaks of God « Great be His Majesty » through the sayings and actions displayed on the scene of the story. He then speaks of the character with regard to the nature of its self : a -human characters: (1) prophets (2) ordinary men and women ( 3 ) groups and masses . b - non - human characters : (1) angels (2) animals., birds and inanimate things ( 3 )ginns (4) the devil (5) moral characters ( work -death ). Then with regard to the nature of its constitution such as fixed characters and growing characters. He then deals with the technical function of the character through its main and minor roles, and the objective function as a receptacle for meanings on the one hand and with regard to the humer types it represents on the other , this with due observance of the dimensions of the character in its various aspects - social ; psucholohical and formal. He speaks of the event element explaining its importance, the ways it can be made effective in the story and its kinds. Then the dialogue element, its importance, its conspicuous spread in the prophetic story and its functions therein. The research includes the time and place elements in the story and the researcher notes that they are not object of direct interest in the story; we do not sense them except within a limited extent through the allusions of the narrative display .

In the fourth chapter, the researcher studies the varioud types of the prophetic story - He shows that it appears in six types : 1 - The story of which the events happened to the apostle (p. ), 2 the parabolical story (i .e. propounded by the apostle to elucidate through it an abstract mental concept ), 3 - the historical story, 4 -the story about the future , 5 - the story about resurrection and the day of judgment,
rative. He notes that they are based on the style : where he deals with the words and phrases and thence the image of which three kinds come into view :
(1) description (2) simile (3) the expression denoting motion. He reveals the oratorical manifestations in the style which are due, of course, to the verbal recital of the story . These manifestations are typified by :
(1) the use of the first person pronoun (2) the questions and answers in the fore part (3) the questions and answers during the story ( 4 ) putting the question to the second persons ( 5 ) addressing the audience without a question. Moving on to the plot of the story he dwells on it from more than one angle : timing (2) justifications of events (3) putting the character in new situations ( 4 )exciting emotions (5) mystery and surprise ( 6 ) gradual advance and relief (7) the importance of predestination (8) execiting interest.

The research is now shifted to the problem in the story , which appears in two kinds : (1) a rare kind (which no effect on the course of events ) ( 2 ) and a predominant kind which has a conspicuous effect in the complication of events and in beinging situations to critical turning points, so that the problem becomes a pivot which controls the motion of the story .

It often happens that the problem crops up in the story in the middle stage , hence this stage is full of elements of complication and entanglement. Here the reseaecher records his observation of the vitality of the problems of the story as they contain dramatic situations which he notices in : (1) facting danger ( 2 ) fear ( 3 ) saceifice ( 4 ) revenge ( 5 ) crimes situations which lead to a sort of self - conflict within the charactor's soul .

The researcher now comes to the surprise element in the texture of the story. He shows that it occurs in the same manner as it does in the Holy Coran where it occurs as a soliloquy addressed by the hero or some of the heroes in the
sets out the references which have proved of benefit to him in his research.

In the introduction, the researcher deals wich the narrative elements in the Arabic literature, shows that the Arabs knew and practised the narrative and displays the numerous proofs of this fact as manifested in the linguistic evidence , the Coranic evidence and the factual evidence which is the texts that existed actually in the literary life . He then states the effect of Islam in the literary field and explains how forceful a factor Islam was in reanimating the literary life . Coming to the prose diversities of speech under Islam, he concentrates particularly on the narrative .

The first chapter treats of the general structure of the story to show that it is based on a general framework in which appear the beginning, the middle and the end. The researcher follows up the various kinds of beginnings in the story and their character - that there are direct beginnings and beginnings preceded by introductory premises. He moves on to the end to show that it was endowed with force and vitality. This characteristic is manifested by the fact that the end explaines and illuminates the events of the story, or carries the element of surprise or expresses the scene in a lively personifying picture. Sometimes the end comes embracting the soulution to the main problem of the story. The researcher then shows the optimistic ends that the story is keen to maintain besides the victory of the truth and the defeat of falsehood which the story sometimes records. Only in one type does the researcher note the cutting short of the event and the suspension of the story, where - upon the end remains unknown, content with the prophet's comment. He also notes the circular construction of the story .

In the second chapter, the researcher tackles the texture of the story, beginning with the unity of texture. He then talks about the constituents of texture of the prophetic nar-

> In the name of God, Most Gracious, Most Merciful .
> Summary
> of the thesis
> "The Story in the Prophetic Hadith»
> Submitted by Mohammad Ibn Hassan Azzeer for obtaining the M . A . in Literature

The thesis comprises a foreword, an introduction, seven chapters, a conclusion, an annexure and infices .

In the foreword, the researcher points out the importance of the subject, manifested by the vitality of the study of the narrative element in the old Arab literature and by the entire newness of the subject .
He deals with the motives that have prompted him to study this subject. Some of these motives are objective, being related to the need of the narrative element for study, and some are subjective and scientific, having to do with the preliminary attempts which the researcher made during his service as demonstrator at the Faculty of Arabic in Riyadh.

He also indicates the method he has adopted in his research, namely to base this research on collecting all the texts from the sources he specifies, to study the narrative case through the texts, describing the framework and general structure of the story, analysing its elements and problems and seeling the truth, or the narrative element, from the reality of the text itself and within the framework of its old circumstances which represent one of the stages in the story development.

He then talks about and specifies the sources which he hes relied upon, points out the rarity of studies in this field and



[^0]:    (1) كما نجد عثد عمر بن المططاب حين كان يسخر ما كان يفعله فى الجلاهلية حيث كان يصنع ا'تمال من التمر فيسجد له فإذا جاع أكله .

[^1]:    (1)

[^2]:    
     كانو! بفعلون ) المائة : va ، va ،

